

الفرقان
في تفسير القرآن
بالقرآن والسُّنة

## الفرقان

في تفسير الثرآن
بالرآنَ والـُن:

الجزء الرابع والعشرون

شبكة كتب الشيعة

سماحة الشيخ
!الـالكتور محمد الصادقي
shiabooks.net
رابط بديل > mktba.net

$$
\varepsilon
$$



$$
7
$$





 يَّمَكْرَ وَلْنَّتَ

 (3)

矿 (27)


آيات خمس ذات دلالات على وحدانية المبلإ الخالق المدبر المعبود وإمكانة ولزوم المعاد، نعيثها طول حياتنا يل نهار ونحن عنها غافلون.

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الرابع والعشرون
 الأرض الميتة بموتتها الأولى قبل حياتها، ويموتات لها تترى، إنها آية





 ببإحياء الأرض بالمماء، وكذلك معادن الإنسانية وكنوزها لا تـخرج كاملة


ففي الحياة بعد الموت أولويتان انتنان بالنسبة للحياة الدنيا، أولا ما

 الفضل والأخرى قضية العدل والفضل .

 في حياة الأرض جنات وعيون، ليأكلوا من تمر ذلك الإحياء(r) أو


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة نصلت، الآية: } \\
& \text { YV: سورة الروم، الآية (Y) }
\end{aligned}
$$

(r) الضمير الغائب لا يصلح رجوهد أدبياً ومعنوياً إلا إلى الإحياء المستغاد من أحييناها أو لجعل الها المحي الجاعل (الماه منا تعني النافية والموصولة معاً فالمعنيان معنيّان ومما متقارباذ .

تعمله أيديهم كله، حيث الأرض بأشجارها وعيونها ليست من عملهم، وإنما






 أو استحالة لأنه من إعادة المعدوم الممتنعة عقليآ؟ وليس المُعاد في المَعاد

 الإحياء هي أولى حيث الأرواح هي عين الأرواح! وإنما تماثلها الأجساد . أو استحالة حيث استئناف الحياة بحاجة إلى استعداد البدن لقبول الحياة، واكتماله بمضي المراحل الجنينية؟ وخالق الاستعداد ليس محصوراً

 والله هو اللذي يعيدها في طائل الزمن أم قصيره!


 أعمال أيديهـم في وجه النفي من لاما عملتله أم وفي الإثبات أيضـاً حيث الثمر ليس عمل أيديهم! (1) سورة الأحراف، الآية: YQ.

بل كل ذلك من يد الله وأياديه، فكما قدرت الزدع على الحياة والنماء،



 والأقوال والأعمال، وهي هي جزاء أصحابها بـما تظهر في ملكوتها
 جزاءء وفاقاً دون زيادة على العمل بل وقد ينقص، ولكنمـا الثواب فضل




: يَمْ




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الإسراء، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الطرر، الآية: } 17 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة يونس، الآية: Y (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) مورة الناريات، الآيتان: }
\end{aligned}
$$


 الملانكة زوج والانس زوج والجن زوج وما تبت الأرض زوج وكل صنف من الطير زوج =

كونه إلَّا في زوجية مَّا أيآ كان، فلا كائن فردآ بسيطاً إلّا الله، فلا غنيّ مطلقاً
 منها شريكاً والكل فقراء إلى الله فكيف يفتقر إليها اله؟! وزوجيته كلِ شيءٌ هي لأقل تقدبر ذات بعدين، في ذاته، وبالنسبة
 الرباطات المنضَّدة بوحدة القاعدة الضـابطة في التكوين، إنها تشي بوحلدة اليد الـمزدوجة الـمبـدعة على اختـلاف الأشكـال والأحـجام والـميِّزات
 عجز أو ظلم أمّا ذا من نقص في ساحته أو ركس في سماحته.


 ما لا نعلمه أو لن نعلمه.

 الإنسان بعد تعميم فإنه المحور في ذلك التذكير .
 وعلمنا وجودها كالروح، أم لم نعلم ككائنات في الأرض أو او في السماء الماء لمّا


 سورة الذاريات، الآية: م سورة نوح، الآية: IV

القرآن، وما لن نعلمه رغم التأكُّد من وجوده كالـمادة الأولية الأم بتركُّبها الثنائي، حيث العلم بحقيقتها يساوق القدرة على إيجادها وإلفـا ولنائها، وهو
 أن يعلم دون خصوص الإنسان.



 الأزواج وقد علموها شيئاً مَّا!
 أترى الليل لابس لباسَ النهار حتى يُسلخ منه النهار وَإِفَا هُمْ مُظْلِمُونَهِ؟ وكلٌ من الليل والنهار حالة تعرض الأثير بإشراقة الشـمس عليه ألم أو إطباقتها عنه! ولماذا الليل نسلخ منه النهار دون النهار نسلخ منه الليل؟

 الزمان ثم إحياءه كما هنا، يصور لنا الليل ملتبساً بالنهار، فكار فكما الحان الحياة للأرض المكان كانت عارضـة متواترة، كذلك الحياة النور لليل الزمان عارضة متواترة، أصالة الموت في المكان والزمان، وعارضية الحياة فيهما، والأثير المظلم في أهله يصبح بإشراقة الشمس نهاراً، فإذا سُلخ منه لباس النهار يرجع ليلاً كما كان.

(1) سورة الإسراء، الآية: A0.


 بفضائلها في دورتها حول نفسها في مواجها منها بضوء الششمس فتحيا بالنهار، نم يُسلخ منها وإلى نقاط وآفاق أخرى

تعبير يصور الحقيقة الدائبة المتواترة الكونية بأدق تصوير، فليس النهار لابس الليل حيث الأصل في الأثير، الجوُّ الظلام، تم يلبس النور النور النهار، وبانتقالة الشمس عن كل أفق يسلخ النهار عن الجو فيرجع ليلاّ كما كان.

 لا - بل الجلود بحيوانها، ففي تخليص أحدهما من الآخر لـدل لا يبقى منه شيءّ، آية باهرة للمبدأ والمعاد، أن الله تعالى يسلخ لباس الحياة عن هذا البدن فيبقى ميتاً لا حياة فيه، تم يرجعه حياً كأنه لم يمت قط!
فسلخ النهار من الليل نم رجعه إليه نم سلخ ورجع، آية ذات بعدين



فكما أن في الحياة الدنيا - مكاناً وزماناً - لبشٌ للحياة وخلعّ، كذلك الموت خلعٌ للروح عن هذا البدن نم لبسه للحياة الأخرى، طالما الحياة العارضية العادية هنا تصبح أصيلة دائبة هناك في الأخرى .
سورة البقرة، الآية: الزآية: ه . .

وكما آن في إحياء الأرض بعد موتها إخراجّ لحبّها وتمرها فمنا كذلك في لبْس الليل بالنهار وتكوير النهار على الليل حركات للّانياة إذا آيتان للمبدأ والمعاد نعيشهما في كل مكان وزمان.
 آفاقها، فإنها تجري لمستقر لها، فإن الظلمة عَرض قائم بالألئير لزامْ، والنور عرض يعرض ذلك العرض بمعروضه، والنور تمؤج، وإذا كثرت الموجات النورية في الثانية الواحدة آلاف الملايين تصبح ضوءأ أحمر وأصفر وبرتقالياً
 (V••)



مظلماً.
ندرس على ضوء هذا السلخ، وذلك الإحياء للأرض، أهـالة الموت وعارضية الحياة المتواترة على الميتات، الأرض الميتة تُحيى كلإئمار، والليل المظلم يضاء لمنافع منها الإتمار، وكما الحياة اللدنيا للإنمار كذلك




 والليل سرمداً في آخر، ولكنها تجري، وبجَريْها تسلخ النهار عن الليل .

وهل إن جريها هو حركتها الدورية حول الأرض كـما يُتراءى؟ وقد أثبتت النظرية العلمية أن الأرض هي التي تجري حول النـو النـمس كما تجري

حول نفسها!
أم إن جريها أعم من هذه الحركة وهي على أقل تقدير غير ثابتة، ومن حركات أخرى كشُ العلمُ النقابَ عن وجه البعض منها وبـا وبقيت الأخرى؟
 جري الأرض حولهـا! فكـما أن راكب الطـائرة يُشيَّل إليه أن النجاري هو


 فلا يعني جريها حول أرضها .
فللشمس جريانات واقعية وأخرى خيالية علَّ منها أو أنها ما نراه من
 وحركتها مع سياراتها نحو النسر انتقالية أماذا؟

 الصريحة الخاصة لمنتهى الغاية الأخيرة من جريها! أم إن مستقرها هو الفلك الذي تجري عليه، والجاد الجادة الفضيائية التي تسري فيها، فهو مستقر الجري، قرار جري بنظام دون قرار، وكما الأرض
 وأرساهـا على غير قرار. .. .

غلِمْسْتَترِّهُ كجنس تنـاسب لـها مستقرات عدة، تعنـيها الـمصـدر الاستقرار، واسم زمانه، ومكانه، وهي بين ما يتراءى لها، من مستقرات غروباتها عن كل أفق حيث تسلخ عندها الأنهار، وهذا مستقر لها فيما نرى
 إلَّا وجدان الرؤية وهي شارقة منذ خلقها إلى تكويرها وتكديرها، فغروبات وات
 الزمانية والمكانية المتكررة في حياتها، وكما أن غاية ارتفاعها صيفاً وغاية

انخفاضها شتاء هما من مستقراتها السنوية.
 تكديرها النهائي عند تكويرها حين لا تبقى شـمس تجري أو تسكن حيث
 العزيز العليم وبينهما متوسطات: بين المبدأ والمعاد. ولا جامع بين هذه المستقرات في بُعديها آدبياً إلّا ״لِّه دون پإلىى" مع العلم أن الأهم منا مستقرها المبدأ ومستقرها المعاد المسمى في أجلها كما في آيات عدة.
 جريها بتقدير الله وكغاية لها في جريها بقصده، واسم زمانه ومكانه في دنياها وأخراهـا، مهما كانت الأصالة المعنية مبدأهـا وأجلها المسمّى، ولأَكِّكَ
 متواترَين تِلَوَ بعض في جريها الدائب على فلكها، وتقديراً لتنكويرها في

 القيامة، كان أهل الجنة وأهل النار سواء في عدم رؤيتها والزمهرير، مهها كانت هي الوحيدة في هذه اللمحة بين الـ (سץ) من آيات الشمس!
في قيامة الإماتة تُكوَّر الشمس كما سائر الأحياء إلَّا من شاء الله، نمّ في قيامة الإحياء تُحيى الشمس كما سائر الأحياء دونما استثناء، ففي جري الشمس لمستقر لها آية القدرة الإلهية، وكما في توالي الموت والحياة حتى
 - أَلْزَنِزي أَلْكَلِيبرِ

وأين هذه المستقرات للشمس الجارية والا مستقر لهاهِ كما يروى عن
 التكوير بالمُبدىء العلي القدير، وساحة الأئمة براء عن كل تجديف وتحوير! ولأن الشمس من الكواكب وهي كلها في السماء الدنيا، فلتطرح الرواية

سورة الإنسان، الآية: بآ.
(Y) مجع اليان وروي عن ملي بن الحسين زين العابدين وابي جعفر الباقر وجعفر الصادق التحريف ومعنويآ كما بيناه في المتن نور الثقلين £: آخذاً بيد النبي أهو




 طوله في الصيف وفي تصره في الشتاء أو ما بين ذلك في الـخريف والريبيع تال : فتلبس تلك الحلة كما يلبس أحدكم ثيابب نم تنطلق بها في جو السماء ختى تطلع من مطلعها تال

سجدتها تحت العرش خضوعها لإرادة الربب في عرش التـدبير فــ المستقرهـا
 لجريها كماً وكيفاً، وتقديراً لعُمرها وكل أمرها .

فالشُمس تجري لمستقر تقدير العزيز الـعليم دونما فوضىى، لكافـة مستقراتها وجرياناتها في أولا ها وأخراها، دونما تخلف الـا ولا قيد شعرة ولا آن عن ذلك التقدير العزيز العليم!
إذاً فـ الا مستقر لهاه كـ إإلى مستقر لهاهِ لا مستقر لها لفظياً ومعنويآ،
 دنيامها، وإلى قرارهـا عند تكويرها (r) في قيامتها، والتى تجديد حياتها
=



 أقول سير الثمس والقمر في السماوات وسجوديما تحت العرش بانتظار أمر الرب، كلي ذلك
 وتتهي إلى مستقر قيامتها





 الشمس والنبي قال: : فإنها تذمب حين تسجد يين يدي ربها فتستأذن في الرجوع فياذن لها ريها وكانها قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع .




لقرارات أخرى في أخراها، فكل جري لها وكل قرار بادئّمن مستقر التقدير


وللشمس في مستقرها الأخير يوم التكوير آراء متهافتة، من مائل إلى أنها سرمد في حراكها، كما العالم ا'جمع كقسم من الدهريين، ومن قائل على ضوء العلم أنها تجري إلى انقراضها (r) عن جريها لمستقر لها وتكويرها وجمعها مـع أخيها القمر، فلها كورها با بعا بعد

تقدير بعزة وعلمب ولا تقدير إلًّا بعد عزة وعلمّ وبلم وبعد التقدير قضاء

 ما قدر، وقدر ما أراد، فبعلمه كانت المشية وبمشيته كانت الإن الإرادة، وبإرادادته كان التقدير وبتقديره كان القضـاء وبقضـائه كان الإمضاء، والئراء والعلم متقدم المشية، والمشية ثانية، والإرادة ثالثة، والتقلدير واقع على القضاء بالإمضاء، فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء، وفيما أراد لتقدير الأشياء، فإذا والذا وقع القضاء باللإمضاء، فلا بداء، فالعلم في المعلوم قبل كونه، والمشية في المُنشأ قبل عينه، والإرادة في المراد قبل قيامه، والتقدير لهذه المعلومات


 باللحواس فللّه تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين له، فإذا وقع العين

الممفهوم الـمدرك فلا بداء والله يفعل مـا يشاء، فبالعـلم علم الأشياء قبل كونها، وبالمشيَّة عرف صـفاتها وحدودها وأنشأها قبل إظهارها، وبالإراداد



وختامه المسك لمحة لامعة أن جري الشمس ومعه كل جري ليس إلًّا
 الشمس مستقر التقدير من الله إلى مستقر التكوير وبينهما عوان من مستقرات غروباتها وجريها في فلكها، ومن الفارق بين المستقر وسواه أنه مصدر لفظياً ومعنوياً وسواه صـادر اسـم زمان أو مكان.

فالشـمس إذاً تججمع بين مستقرات لها فعلية هي لزامهها في كونها وكينونتها، ومستقرات مستقبلة في أمكنة وأزمنة آتية يومياً وسنوياً وعند تكويرها ومن تم خلفها مرة أخرى. فكما أن مستقرات الغروبات للشمس - المتتكررة يومياً - ليست إلًّا مرئيات وهي في الحق شارقة دومآ، لا غارية ولا لحظة، كذلك الك الأموات
 وفوتاً حتى تُستبعد رجعة الحياة، فالروح بعد الموت هو الروح وار وأروَح منه، ، والبدن هو البدن بمـادته، فعملية الإحياء ليست إلَّا خلق الأمثال للألأبدان
ونقل الأرواح إليها .

وكما أن المستقر الأخير للشمس في التكوير ليس هو الأجل الأخير حيث ترجع بمئلها، كذلك الإنسان لا يعني موته عن هذه الحياة فوته عن أية حياة .
 العالم (عليه الستلام). ..
 وتقدير، وله العلم كذلك دون أي مانع ونكير!









وهذه آية لتواتر الموت والحياة تلو بعض، وكما القمر في منتقص منازله يتراءى للناظرين ناقصاً عن بدره لـدل الانمحاء التام، ولكنه لا ولا ينتقص في
 الروح تحتجب عن مذا البدن نم تعود إليه يوم المعاد.
 البدن، وإنما أهله العرجو العون الذير الذي عاشه طول طول حياته، فالأقمار الإنسانية
 كاللعرجون القديمّ، حيث يمثِّل كيان الإنسان كأصلِ عانـ الثه في حياته خيّرة وشرِّيرة .
أهلَّة القمر الثمانية والعشرون تفيدنا مواقيت الشهور والحج

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة يس، الآية: } 10 \text {. } \\
& \text { سورة الالمران، الآية: M. } \tag{Y}
\end{align*}
$$



للقمر في منازله أشكال حسبها كما قلرها العزيز العليم، من منزل المحاق أو الاقتران والاجتماع والتوليد، لا يرى فيه لأن وضـعه مجاور جداً في الظاهر للمححل الذي تشـغله الشـمس في السماء، فيوجه نصف كرته
 أو ثلاثة، ولكن لـحظة الاقتران المضبوطة التي يستدل عليها من السنويات الفلكية، تحصل متى كان للشمس والقمر طول واحد.

وفي اليوم الثاني أو الثالث بعد تلك اللحظة يظهر القمر ليلاّ بعد غروب الشمس بمدة قليلة على شكل هلال رفيع تحدُ به نحو القطعة التي توجد فيها النشمس تحت الأفق، وبسبب الحركة اليومية يغرب القمر بعد قليل في الأفق

وفي اليوم التالي تحصل الحالة بعينها ولكن الجزء المستنير فيه أعظم، ولأنه فيه أبعد من سابقه عن الشمس يتأخر غروبه.

وفي اليوم الرابع بعد الاقتران يغرب بعد الشُمس بثلات ساعات.
وبعد اليوم الرابع يسمى التربيع الأوّل، تم ينمو شيئاً فشيئان، ويين اليوم
 مدة، والحركة اليومية لا تأتي به في مستوى الزوال إلًاّلا بعد مرور الشمس به بست ساعات تقريباً .

وبين التربيع الأول والبلر تمضي سبعة أيام أخر، في غضونها يقرب الجزء المستير شيئاً فشيئاً حتى يصبح دائرة تامة وبدراً كاملاًا

سورة البقرة، الآية: 119.

وبعد الاقتران بخمسة عشر يوماً يظهر لنا قرصاً بأكمله مستنيراً، ولحظة شروقه - إذاً - كلحظة غروب الشتمس حيث تشرق عند غروبه، ومتى ارتقى إلى أعلى نقطة من سيره وهو بمستوى الزوال يكون نصف الليل، وفيه تمرُّ الشـمس تحت الأفق بمستوى الزوال الأسفل بحيث يكون الـئ القمر مقابلاً
للشمس بالضبط بالنسبة للأرض .
 التربيع الثاني نازلاً عكس التربيع الأول صاعداً .
فالمنازل الرئيسية هي المحاق والهلال والتربيع الأوَّل والبدر والتربيع


 القرآن أطلق عليها القديم

ولأن العرجون القديـم هو عَذْق النخلة من بين السُـمراخ إلى منبـته،
 والاعوجاج، وهو بداية المنازل، ونهايتها العودة كما بدأت.



 ميسى وميسى واحد وأنا من أبي وأبي مني أنا وأبي شي، واحد نقال له أبو سعيد: نأسألك


 لستة اشهر فهو قديم حر تال : نفرج من منده وافتقر وذمب بصره نم مات لعنه الش وليس هنده
 تقديراً، علَّه لأن منازله ظاهرة في نفسه بالمحاق والهِلال والتربيعين والبلدر، بين منازل الصعود والنزول، مهمها كانت له منازل في مسيره ليل نهار، ولكنما المقصود هنا منازله الأولى التي تنتهي إلى العرجون القـلـي

: يَّبْبَ
في تقدير العزيز الحكيم نظام دائب حَيَوي دونما فوضى جزا فـ فـ فـ ولَا لَا
 منها وأقدر بملائين الأضعاف، لاختلاف الفلك المجرى المقدر لكلٌ منها،
 شههر واحد صيف وشتاء أمَّا ذا من فوضويات التكوين! فإذا كان القان القمر على

 ولو كان للقمر حركة واحدة بها يسبق الشمس ولا تدركه، وللشمس حرّ حركة واحدة بها تتأخر عنه ولا تدركه، لبقيا لـمدة مديدة في مكان واحدرا ولا لأن حركة الشمس كل يوم درجة، فقدر العزيز العليم في السيارات حركات أخرى دون حركة الشهر والسنة هي الدورة اليومية، فلا تسبق - إذاً - سيارةً


كما ولا ينبغي لها أن تدركه في ميّزاته الذاتية وتأثيراته الخاصة فضا فضلاّ



$$
\begin{equation*}
\text { سورة القيامة، الآية: } 9 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

 أو نهاران فيختل بذلك النظام، فـ : מالشُمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل، لا ينبغي للشمس أن تكون مع ضوء القمر ولا يسبق الليل النهار فلا
 يَبْبَحُونَ يجيء وراء فلك الاستدارة|"(Y)

ولأن الليل والنهار متضايفان، فلا ليل إلًّا بعد نهار حيث الليل يحصل بغروب النمس عن الأفق، فليس الليل - إذآ - سابق النهار منذ البدار الـاية،
كما لا يسبقه حتى النهاية وكما وردت به الرواية(ث).

في سبق الليل النهار تأخير طلوع الشمس قدر الليل فيقوم - إذاً - مقام النهار وهذا لا ينغي في نظام الكون.
سورة التكوير، الآيتان: 1، r.

نور الثقلين ₹: : نور الثقلين ₹ : قال : كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا والفضل الفن بن سهل والمأمون في الإيران بمرو



 في موضع شرتها فزحل في الميزان والمشتري في السرطان والثئ الثور فذلك يدل ملى كينونة الثمس في الحمل ني العاني

 الالقمر ونخلق النور تبل الظلمة.
 قبل الليل؟ تال : نعم خلق النهار تبل الليل والثـمس والقمر والأرض تبل السماء.

إذاً فللنظر في رد الشمس وأضرابه مجالات هذه منها في حقل النظام

ومن سبق الليل النهار أن يمانع ظهور النهار والجو الحامل لهما واحد،
 الحيوان، كما الحياة لم تمنع الموت قبل الحياة الحَيَوان. وكيف ينبغي الفوضى - إذاً - في درلٌ أو سبْق پو" في ذلك التقدير


كل من هذه الثثلاث عمالٌ للدرّك والسبق سلباً وايـجاباً دونمـا استغلال

 سبحَ لليل ولا نهار ولا فلك فيه يسبحان، اللهم إلًا سبحاً بالأرض في فلكها . إن لكلٍ من سابحات اليمّ الفضـاء فلكاً تسبح فيه، وجادّةً فضـائية جادَّةً

لا تنزلق عنها، وإلَّا لاصطدمت وتساقطت وتناثرت وقامت قيامتها! وهُ

ولماذا السابحات هذه وهي غير العاقلة (يسبحونه وهي للعقلکء؟ لأن سبحها في أفلاكها هو سبْح العقلاء وأعقل، إذ لا تغرق في يـمّ الفضاء ولا تنزلق عن أفلاكها، ولا تتغير عن حِراكها اكها المقدرة لها ، فلاكها فلأرض فلكها وحراكها، وللشمس فلكها وحراكها، وللقمر فلكه وحراكه دون تبادل
 هذه الثلاث كأضرابها من سابـحات السيارات تسبح دائبة في خِضِّمٌ الفضاء الفسيح، وهي على ضخخاماتها الهائلة لا تعدو أن تكون نقطاً وسِماكاً

صـغيرة في ذلك اليم دون خرق أو غرق، وكم من خارقة وغارقة في خِِّمٍّ الحياة من إنسان وسواه وهو من أعقل العقلاء.

وحقيق للإنسان أن يتضاءل أمام هذه السابحات ويتساءل العزيز العليم، ما هذه القدرة الشـاملة التي انتظمت هـذه المـلائين المـلائين من سابحات
 بعد من ريبة في إحيائه الموتى وهو أمون عليه من ذلك التنظيم القويم!


: (2)

المعنيون بـ (اهم") ثم من هـم ذريتهم؟ ومن تم ما هو الفلك المششحون؟



الدعوة، ومن نم الآخرين لمَّا يلحقوا بهم ومو العزيز الحكيمر.
أترى ذريتهم هم أولادهم، فإنها الأولاد من الذر : الصـغير - كما كما في
 سفينة نوح، فضلاّ عن ذريتهم!
أم أن ذريتهـم هـم أولادهـم والفلك المشـحون هي السفن الموجودود زمنهم؟ ولكنه مشحون من مبعدات في أبعاد:
فالفُلك يأتي مفرداً كما هنا وفي عديدة سواهما، وجمعأ كأخرى ومنها

(1) سورة يونس، الآية: Yץ.

آيات الفلك الـ „ץrه إلا شذراً! : تم وأين ذلك الفلك الواحد الذي حمل

 ذريتهم بخصوصهـم لو كان! والفلك أياً كان يحملهم وذريتهم مشحوناً وغير

مشحون.






إذاً فليس الفلك المشحون الحامل ذريتهم إلَّا فلك نوح(غ) إذ لا يحملهم يونس، فلا نحتمل أنه فلك زمَنه يحمل - فقط - ذريتهمه، كما وتؤيده أخيراً


ميله إلّا نفسه؟

 في اللغة ولا في القرآن كلما أتت بمـختلف صيغها في ألـ آلـ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشعراء، الآية: 19 الا } \\
& \text { (Y) سورة مود، الآية: • ع ع } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

 تال : فما التسعون؟
 سفينة نوح - أخرجه جماعة عن أبي مالك وابي حالح وابن عباس .



وحتى إذا أتت الذرية بمعنى الجدلود في لغة شاذة وما أتت، لا ينبغي حمل لغة في القرآن على الشـاذ، الشـارد عن مستعمملات القرآن واللغغة الرائجة الفصحى!
اللّهم إلّا أن يعني بها هم أنفسهم بجدوددهم وأولادهم إلى يوم القيامة، صيغة واحدة تضـم مئلث المعاني مهما اختلفت مراتبها في إطلاق اللذرية عليهم، وهو عبارة أخرى عن النسل الإنساني منذ نوح حتى القيامة الكبرى! وقد لا تلائم الجدلود آية الجارية لمكان آكمب" أم لا تنافيها حيث آكمب" فيها لا تمانع أعم منه هنا .






. AV : Aورة الانعام، الآلية
سروة الرعد، الآية: Mr.
سورة الإسراه، الآية: با ب.

راجع تفسير آية الجارية إلى ج مورة الأمراف، الآية:


ذرية، وكـما أنهـم كانوا ذريةً في الفـلك الـمسحون، فبأحرى ذريتهـم
 ذرية، وبِيْمنهم ذريتهم إلى يوم القيامة حيث الكل حملوا في الفلك

(1) ${ }^{(1)}$

وهذه منة ربانية بنعمة بالغة أنه حملهم في الفلك المشحون الجارية ولم

 أوليس الذي حملكم في الفلك المشحون وأنتم ذرية بقادر على أن يحمل






 آبائهم في الفلك المشحون كنعمة سابقة سابغة، يُحملون هـم كآباء حاملين ذريتَهم في مثله تداوماً في أنسال بني الإنسان.
=

 فالأرواح تتنى الفطر كما الأجساد تتبنى النطف والثنفصيل راجع إلى محله.




 (المششحونها نسبياً، أم - فقط - في كونه فلكاً، أم وحتى أية سفينة أمَّآميا أميه من مركوبات بحرية، أم - فقط - في كونه مركوباً بحرياً أو برياً أو جويآ،
 تعني (امن مثلهه كل هذه الأمثال على اختلاذها كوناً وكياناً



 المخترعات المستقبلة عن نطاق الآية ويبقى ما مضى .

فتعم كل ما صنعه الإنسان ويصنعه من سفن فوق البحرية وتحت البحرية والجوية التي تسبح في البحر كما في الفضاء والبر، بمـختلف الوسائل الشراعية بالرياح، والبترولية والكهربائية والذرية أمَّاذا؟.


 والمخترعين مما صنعوا أو اخترعوا بجنب ما خلق اله ضئيل هزيل، إذ لا يبقى لهم منها إلا اختيار الفعل، وهو أيضاً من خلق اله، فهي من حيث الخلق والصنعة إلى الها أنسب منها إليهم وأقرب.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النحل، الآية: A. }  \tag{1}\\
& \text { سورة المؤمنون، الآية: YY }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الزخرف، الآية: IY } \tag{r}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير الفرآن/الجزء الرابع والعشرون








وصراخ، إذ لا يقدر أحد أن ينجيهم واله يشاء أن يغرقهم! فلك في خِضِّمٌ البحر المملتطم كالريشة في مهـب الرياح الـمتماوجة وعصف في بنُج الأمواج الهائجة، لا يدرك هوله إلَّا غامر البحار، فمن ذا


 الحكيم واللوح المحفوظ، متاع الحياة ابتلاءٌ وامتحاناً لعلهم يتقون .

 رغم كافة الآيات الدالة على المبدأ والمعاد هم أولاء الحماقى الأغفال
 لا يأتي هنا صراح الجواب إذ هو معروف من حالهم النكدة البئيسة،
 الحاضرة وما تستقبلها يوم الدنيا، وحياتهم الأخرى التي يستقبلونها بعقوبات
 والدياة الدنيا بأسرها التي يستدبرونها بما أهـاب مَن قبلكم من عقوبات،

وتقوى الآخرة هي حصيلة تقوى الدنيا بترك الطغوى فيها(1) والتذكر بآيات الرب والتربِّي بها
هذه الآيات الصارمة هي بذواتها تكفي هزَّة وارتعاشة وانتفاضة لقلب




كلمة ليمان يقولها النبي


 إنما هو بمشيئة اله، وليس إنفاقنا إيماناً بل مو شرك باله واله واستقلال بجنب الها ، فلو شاء الش لأطعمهمّ، دون حاجة إلى مطالبة وسيط والتكدي من عباده





قدر سعيه، وأنتم تطالبوننا خلاف هذه السنة الإلهية.
نور الثقلين \&:

$$
\begin{align*}
& \text { ما بين أيديكم من اللنوب وما وما خلفكم من العقوبة. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {. W : سورة الحديد، الآية الاية . }  \tag{Y}\\
& \text { سروة النور، الآية: سץ. } \tag{r}
\end{align*}
$$

إن حماقى الطغيان لم يشعروا، أو تجاهلوا الحقيقة الناصعة في الفرق بين المشيئتين : التكوينية والتشريعية، فقد يشاء الله أن يرزق بسعي أم دون سعي ولا راد لمشيئته، وهما وجهان من مشيئة التكوين كسنة إلهية أولى في



 التوحيد، وهنالك تتوارد المشيثتان: التشريعية بالإنفاق، والتكوينية أن يرزق الفقراء بأيدي الأغنياء.

والحياة اللنيا ككل هي دار ابتلاء بتجاوب المشيئتين، فمن عصى الله لن يغلبه في مشيئته الأولى، بل هي الثانية التي يُعصى فيها، ومن أطاعه لم ينصره في أمر يعجز عنه، وإنما تشرَّف بكونه من أداة مشيثنه.


 الها دونما وسيط الاختيار.

هي قولتهم في كل شيء؛ وقولة مَن سوامـم من المغالطين أننا مهما كنا


$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: Yا9. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزخرف، الآية: •ror } \tag{r}
\end{align*}
$$




 أَلْرسَوْونَ كُحْرْوِنَ نَعْمَلونَ







 اقتراح متعنت مكرور على ألسنة الناكرين ليوم الدين(1) كأنه حجة على


المصددقن، وما هي الصلة بين كونهم صـادقين وأن يعلموا متى وعدُ يوم
 ومُداه، فهل لنا نكران موتتنا إذ لا نعلم وقته بيقين؟ إن هي إلًّا هرطقة حَمقاء الناء

يخيِّلون إلى الحمقاء كأنها حجة على كذب هذا الوعد! ولا جواب لهذا السؤال - وبعد كافة البراهين القاطعة على إمكانية

وضرورة المعاد - لا جواب إلَّا واقعه، إذ لا انتظار بعد لجواب آن آخر :
 وإنها صيحة الإماتة لقيامة التدمير، وتتلوها صيحة أخرى لقيامة التعمير، وترى كيف ينظرونها وهم ينكرونها؟ إنه واقع الانتظار وإن كانوا ينكرون، حيث المنتظر لهم واقع الجواب، فإذا لا تقنعهم البراههين القاطعة فلتكفهم صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.



إن الصيحة الواحدة تأخذهـم على غفلة ونكران، إذاً فالارتجاف أتم


 الصيحة الواحدة تجعلهم حيارى لحد:
 (أهلهم كأمئالهم في أخذة الصيحة، فأين التوصية لهم أو الرجوع إليهم؟

وحتى إذا لم تأخذهم! فالصيحة هي المانعة لهم عن هذه أو تلك وكما يروى عن الرسول يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضهـ فلا يسقى فيه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن اللساعة




ليس الصورر جمعاً للصورة، وقراءة الفتح مردودة لمـخالفتها المتواترة،
 . تِيَمٌ بِنُّرُرونَ





والصصور هو البوق الصـارخ في أعماق الأرواح فتفيق عن صـعقتها الناتجة عن النفخة الأولى بأبدانها المثالية، وفي نسل الأبدان الدنيوية على

الثر المتنور 0: 0 Y 0 - أخريج سعيد بن منصور والبخاري ومسلم وابن المنذر وأبر الشيخ عن
أبي مريرة قال قال رسول الشال

$$
\begin{align*}
& \text { سورة ق، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة الزمر، الآية: } 7 \text {. }  \tag{r}\\
& \text { سورة النمل، الآية: AV. } \tag{£}
\end{align*}
$$



فكما الصيحة الأولى أماتتهم لوطئها، كذلك الثانية تحييهم لوقعتها،
 للأرواح، فالصيحة الصور بين إماتة كالأولى وإحياءة كالثانية، ولأن الأرواح - إلَّا من شاء الله - مُصعَقة في النفخة الأولى، كما الأبدان ميّنة، فنسلهم من أجداثْهم إلى ربهم هو إفاقة الأرواح ورجعها إلى أبدانها وَفَإِّا هُمْ مِيَّمٍ

وترى ما هو نسلهم من أجدانهم إلى ربهم؟
الأجداث هي القبور: الأمكنة التي تحوي الأجساد برزخية ودنيوية

 مهـما ضلت عنا، فللكل أجداث لأجسادهم وأرواحهـم وهي المَححالُّ التي


 خروجاً للأرواح داخلة في أجسادها على قدر اللازم في المعاد.
(1) راجع ج •

(r)







(r)

أفترى أن نسلهم من أجدائهم هو - فقط - انفصالهم عنها بأجسادمم؟
 اللذرية عن الآباء ومو الخاص بيال بيوم الدنيا، ونسل الإنسان مرة أخرى أخرى يوم
 مكوث الأولى في رحم أمَّاذا؟.






 وأرحام.
ومنا نسل الأرواح هو انفصالها عن صعتتها، ونسل الأبدان كما بيناه،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الانيباء، الآية: } 97 . \\
& \text {. } 1 \text { : ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (8) (\%) سورة الأمران، الآية: }
\end{aligned}
$$

(0) كخرورج النطفة من الصلب والترائب واستقرارما ني الرحم طرل مدة الححل، ونتُلها من صورة إلى صورة ختى النشاما اله خلقاً آخر.

نم الأرواح ترجع إلى أبدانها، ومذا النسل المئلث يكون إلى ربهم وْإِذا هُم

إن النفخة الثانية تنسلهم إلى ربهم سراعاً دون مَهَل ، خلاف ما كانا ينسلون من الأصلاب والأرحام يوم الدنيا، وأنهم يوم الدنيا رأليا كانوا ينسلون
 دون تكليف، وأين نسل من نسل، يوم الوصل ويوم الفصل؟





 الرقدة وزمانها ومكانها ولأن القرآن كتاب مدئ وييان، فليس ينقل مقالة زائفة زائغة إلًا زيفها،
 وبداية القيامة، فليسوا ليكذبوا على الله وهم في يوم الله.

 أترى كيف يعبر عن الحياة البرزخية بالمرقد وهم فيها أحياء يرزقون أو
(1) سورة الزمر، الآية: ג7.
(Y) (Yبع التاكد من الحياة البرزخية كنا ين محتملات أربعة رابعها المرتد، والثلاثة الاخرى مي اليقظة الدائمة والرقدة الدائمة وغلب اليقظة على الرتدة، وقكسها ومي الرابعة.
سورة الكهن، الآية: M1 .

بعذبون؟ لأن الغالب لهم فيها الرقاد دون رزق فيه ولا عذاب، فإنما اليقظة
 ألْذَابِ

وكما أن غرفة النوم يغلب فيها النوم واليقظة قلة قليلة كمقدمة له

 وترى كيف يستنكرون بعئهم عن مرقدهم في عُجاب، وبحَسْبِهم الحياة البرزخية دليلاً صارماً على حياة الحساب الجزاء بعد الموت؟
 بَعْنَنَا ليس استنكارآ، بل هو استعجاب، ولم تبرهن لهم الدياة البرزخية إلَّلا





 مهمـا هـَّ غيرَه، فلو كان قول الرحمن لكـان (اوعد الرحيم" حيث الرحمة
 العود في المعاد، وليس - أخيراً - وعد الرحمن إجابته تعالى عن فاعل البعث، وإنما تحقيق الوعد وتطبيق الصدقة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة مريم، الآية: 7r } \\
& \text { E7، سورة غافر، الآيتان: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الكهف،، الآلية: } 19 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

: (我)
㢄
 الزيادة، فصييحة واحدة تأخذهـم إماتة، وصيحة واحلة تحُضـرهـم لدى ربهـم

أترى ليسوا هـم أولاؤهـم محضرين عند ربهم حتى يصبـحوا في الأخرى مـحضرين؟ . . . بلى قد كانوا ولكنهـم في امتححان الإختيار، نـم هـم يوم
 حضوراً مطلقاً بعدما كانوا عنده بمطلق الحضور، وأين حضور من حضور؟؟ حضور قد يتخلف عن مرضـاته وليس فيه هنالك حساب ولا عقاب، وحضور لا يتخلف وفيه اللحساب فالعقاب أو الثواب.

و وَمِيِّهِ تجمع الأولين والآخرين خروجاً عن خصوص الكافرين: قل إن الأولين والآخرين لـمـجموعون إلى يوم اللدين فـ اذلك يوم اللجمـع" أم يخص الكافرين حيث الْمُحضَـر تلمـح لـحضورٍ مكرَه، وليس في حضسور المؤمن لذلك الْمَحضر أي مكره! وآيات "المحضرين" تخص الكافرين.
 لا تظلم نفس انتقاصـا في ثواب يستحقه بفضل الله كما وَعَد، أم في
 فلا نفسُ تَظلم نفسها حيث الحقائق مكشوفة والظلم نتاج الجهل أو الجهالة، ولا أية نفس تظلمم غيرهـا - وكذلك الأمر - ولا آن الله يظلمم نفسأ، فإنما

$$
\begin{align*}
& \text { سورة القمر، الآية: 0. }  \tag{1}\\
& \text { IV : سورة غافر، الآية } \tag{Y}
\end{align*}
$$

بحتاج إلى الظلم الضيعيف، فلا المظلوم يوم الدنيا يُظلم في الأخرى آلا
 فالجو هناك جو العدل والفضل، وفي (اليوم" لمحة باهرة بانححصار الظلم في


 في عقائد وأعمال صالحة أم طالحة، وأما النيات فما هي بأعمال على أية حال، وإن كان المؤمن يثاب بنية الخير فبفضل الهِ وليس جزاءة إذ لا عمل،
 العـمل، ثم العدل في عقاب الطالدحات يقتضهي جزاء وفاقاًا

تجاوب الجزاء والعمل في كونهما محدودين عِدة وعُدة وتأثيراً . وترى كيف يصدق ولمَا كُّنُرْ تَعْمَوْنَهِ على عقيدة القلب، وكيف
 الإيمان، وحيث يطلق يعمه وعمل الجنان، بل هو أحرى بصيغة العمل حيث يصاغ العمل عن العقيدة، ولأن العمل هو بملنكوته وحقيقته هو الذجزاء فليتمئل أياً كان من عمل الأركان والجنان، بل بل والبيئة الصـالحة تتمئل كما الأعمال، كل على حِدَة.


 فيه مالح العقيدة والنية كما طالح العمل بطالحها، صالالحاً بصالح الحالح وطالحاً

ولأن المجزيين لا يُجزَون إلًا ما كانوا يعملون، فلا موقع للظلم، فحتى
 فقط هو الجزاء يوم الجزاء، بفضل الله أو عدله.
ولئ سُئلنا فما هو - إذاً - موقف الحسنات الحابطة بأسبابه والسيئات
المعفوة بأسبابه؟ فالجواب أن الجزاء هو العمل الذي يبقى مع الإنسان إلى يوم البقاء، دون الحابط المعفو، فالتائب عن الذنب كمن لا ذنب له، كما الحابطة حسناته لا حسناتَ له!

 فإنما هو بفضل الله، فقولة القائلين بالعذاب لغير النهاية للخالدين المؤبدين فرية ظالمة هاتكة لساحة رب العالمين وأرحم الراحمين، ولقد بيناها في طيات آياتها كراراً ومدراراً.

 ما كان خفياً في عالم الخفاء ويصبح حلياً في عالم الظهور : ولَّلَـْد كُتَ فِّ
 الرسول




$$
\begin{align*}
& \text { سورة ق، الآية: YY. }  \tag{1}\\
& \text { سورة العنكبوت، الآية: عه }  \tag{Y}\\
& \text { سورة السجدة، الآية: IV. } \tag{r}
\end{align*}
$$

اللدار الآخرة حيث ترى نفس كل جزاءه بالـحسنى، فإنـما الـخفاء هـنا، فالصسورة الـجلية للصحالدات أتعاب وحرمانات، ثـم الصسورة المـخفية ثواب


لقد طويت الـحوار حول يوم الـقرار في سرعة خاطفة عاطفة تلك الـمشاهـد الثـلائة ببعض، متتخطية إلى حالات لكل من أصحاب الـجنة وأصحاب النار :

## 

إنهـم - والحـمـد له - في شـغل عـمن سوى الشه وعـما سوى الـجنة



 نَكِهِينَ ${ }^{\text {(r) }}$
 الْجَجِيرِه(غ) ومن كونهم فاكهين التفكه بالعذارى (احواجبهن كالأهلة وأشفار أعينهن كقوادم النسورله(0)
 نـافلة عن اللازم فـاكهـة، مـن عـذارى الـحور فإنهـن نـافلات الزوجـات

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الثوبة، الآية: (YY }  \tag{1}\\
& \text { سورة المطففين، الآية: الـو الـا } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الطور، الآية: or } \tag{r}
\end{align*}
$$

نور الثقلين ع :


الإنسيات، ومفاخر الملابس والمساكن، ومؤنسات المقالات والمبصَرات أمّاذا من الماديات، وكذلك من المعنويات، ولذلك ترى الآيات التالية تذكر

موارد من هذه كمصاديق لـ (فاكهين" ومنه فاكهة الأزواج : و"ْفِ شُغُلٍ
 التنكير وْفِ شُغُلِّها
وأفضل الشغل يوم اله وفي دار الله وبجنابه وحضرته القدسية: واورِّضِونِّ
 المححبوب، ومن نمّ وْفِ شُغُلِ هامشي بمظاهر النعم، وذلك هو المشغول فيه.

وأما المشغول عنه فهو الطريق الشاق الطويل يوم الدنيا، المليء بالأشلاء والدماء، بالمكروهات والحرمانات وطول التصبٌر عن اللذات والمحرمات. فهم يومئذٍ في ثـغل عن كل ذلك وعن كل مُسابب ومُناسب لا يناسب رحمة الله ولا تناسبه.


 (وَأَزْجَجْهُ



فـ اأزواجهم" هنا وهناك هـم الأتباع، سواء أكانوا من آزواجهم سببيّاً


 والنار عموم من وجه!
 فمن الزوجات من هن أصيلات وبعولتهن الفروع، أم هـم من أهل النار،


صالحة عن مشاكله. . .




 إن ظل الـجنة عن الشـمس من ميزات أصـحابها، والسـالبة بانتفاء الموضوع مسلوبة عن مذهب الفصاحة والبلاغة، مهما ذهب إليها المنطق

 الأراكت متكنئا يظظر بعض المؤمنين إلى بعض .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الإنسان، الآية: } \\
& \text {. oV : سورة النساه، الآية (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (7) سورة الرحد، الآية: الآبا } \\
& \text { سورة الإنسان، الآية: الآيا } \tag{v}
\end{align*}
$$

تجويزاً عقلياً، نم في ظلال لا يختص بظلال الأبنية والأشجار وسائر



 بذلك، فإنه ظل ظليل بمدٌ طويل يشمل الأرواح والقلوب والأفئدة .




 بين الاشتهاء والادِّعاء أن الثاني اشتهاءً ظاهر في طلب، والأول ولا يعمه ودون طلبب، وأنه يعم الادعاء في الأولى كمـا الأخرى، والأول الألو اشتههاء يوم

وكما أن في حصول ما يشتهون دون طلب حفاوة وإكراماً كذلك فيما
 بحصول المطلوب رحمة على رحمة وحفاوة على حفاوة، فمن العباد من




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة نصلت، الآيتان: :Y، } \\
& \text { iv : سورة الملك، الآلية) (Y) } \\
& \text { ov : سورة النحل، الآلية (r) }
\end{aligned}
$$

نم ولهم في كونهم فاكهين :
: (\%)
هم في دار السلام لهم سلام من الرب الرحيم السلامّ، سلامّ قولاملاّ منه هنا دون وسيط كما سلامٌ حالاً وفعلاّ هناك، سلام على سلام! فإنها (ادار السلامهر .
لأصحاب الجنة كل سلام ولأصحاب النار كل سأم، قولاً لهولاء


 وخطاباً وحالاً ومقالاً آم آيآ كان مما يكون وما كان. إنهم يتلقون كل تحقير وترذيل يستحقونه بما كانوا يجرمون في كل






وامتيازاً لبعضهم عن بعض في فرقة بعيده بائدة، وغربة غريبة سائدة فهم رغم اجتماعهم في النار ليس لهم اجتماع فيه يستأنسون، والفرقة هناك
(Y) سورة المؤمنون، الآية: 1-1.

كما هنا - عذاب فوق العذاب، فلكلٍ منهم بيت من النار يدخل فيه فيُردم
بابه لا يَرى ولا يُرى .

وامتيازاً عما كانوا يدَّعون، فهنا يُدعُون إلى جهنم دَعًّا رغم ما يدَّعون.


وامتيازأ لأعمالهم وما كانوا يعتقدون أو ينوون عما للمؤمنين ولذلك



امتيازات سبعة في دركات سبع بتبكيت قارع يعمهم أجمعين! :


عهُد سابق سابغ، صـابغ فطرةً الإنسان سلبآ لعبادة الشيطان وليـجاباً
لعبادة الرحمن :






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الملك، الآية: A }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سر (r) }
\end{aligned}
$$

فذلك عهد فطري لا يتخلف، نم عهد عقلي مأخوذ على العقول بلرجاتها وهو أخص من الفطري إذ يخص العقلاء، ومن تم عهد رسالي قد يتخلفون عنه تخلفاً عن عهد الفطرة والعقل وفيه تفصيل ما في عهد الفـل الفطرة:

 والعهد الرسالي أخص من العقلي وبأحرى من الفطري، حيث لا لا يعم من عاش زمنَ الفترة، إذاً فهم على دين العقل والفطرة.


 الشيطان في عصيانه ولم يكن ليعبده، كما وأن السابقين والمقربين من بني



 الفطرة، ولا سيما إذا اكتمل بعهد العقل والشرعة، حجة مثلثئة قاطعة على
 مهما بان البون بينهما .
 من ملحدين أو مشركين أو موحدين من مسلمين وسواهـم؟ علَّه ليشمل

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأهراف، الآية: MV }  \tag{1}\\
& \text { سورة فصلت، الآية: عان الا }  \tag{r}\\
& \text { سورة الإسراء، الآية: Yا }  \tag{r}\\
& \text { سورة طه، الآية: 110. }
\end{align*}
$$

العصـاة الأصـول في عصيانات هي كعبادة للشيطان! أم وسواها ما من سائر دركات العصيان، توسيعاً للعبادة لحلٌ امن أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان النـاطق عن اله فقـد عبد الله وإن كان النـاطق عن إيبليس فقد عبـد
(إبليس1)
فطاعة الشيطان بدركاتها عبودية له بدركاتها، من اتخاذه إلها أو إشراكه باله، إلى طاعته في أي عصيان وبينهما متوسطات. كما وطاعة الرحمن درجات، عبوديةً له بلرجات، فكل طاعة نتيجة
 للشيطان في أي عصيان كبيرأ أو صغيراً، ولكن صلي الجحيم يخص أصول ألا


عقائدية أو عملية.
تم وما يُعبد من دون الهَ ليس إلَّا عن عبادة الشيطان ويلحقه كل عصيان مهما تفارقا في الطاعة المطلقة ومطلق الطاعة، ولكنما المححور الأصيل في


 يحملكم عليه من خلاف الفطرة والعقل والعدل، وفيما يخلفكم ذلك الغرور من وعده الغُرور!





سيروا في الأرض فانظروا إلى من أخله الشيطان من الـجِبِلٍ الكثير فلم
 من أصل الجَبل تدليلاً على معنى العُظم، فكثيره هو الجماعة الكثيرة المغلًّظة،

 أجمعون فإنهم مجبولون ومفطورون على فطرة الله التي فطر الناس عليها .







 يعقلوا فطرة اله وعقولهم.
فحجة الفطرة أقوى من حجة الشُيطان التي تسترهـا لأنها ليا ليست إلَّلا غواية، وحجة العقل أقوى وهي في النيطان أخوى، وحجة الرسالالات معصوومة

 تَقْقِلُونَ أنتم الماشون سبيل الـجِبِلٍ الكثير كما هـم، فالعقل مفتاح الفلاح
سورة النساء، الآية: الآية: VY. Wع. .

والصـلاح حين يُستعمل على ضَوء الفطرة كآية أنفسية، وعلى ضوء سائر الآيات الآفاقية وكما في الحديث (العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنانها !





 وعلَّ وهَكْذٍِ إشارة إلى جحيم خـلالتهم على عقلهم إذ لم يعقلوا، نم

 تلو الأخرى، صورآ نلاث عن جحيم واحدة!




(1)

يَكِسْبُرن (6)




(1) (1) سورة يس، الآية: عA.
( 1 ( 1 (
(0) سورة النجم، الآية: الان.
 شهادة دون اختيار كما الأيدي والأرجل! ومن نم ماذا نصنع بقولهـم:

القول الفصل هنا فصل القول، أن ليس قالُهم بفتح أفواهـهم إلًّا بعد







 وترى لماذا الختم على أفواههم حين استشهاد أعضائهم؟؟ لما قد


$$
\begin{align*}
& \text { Yを: (1) }  \tag{r}\\
& \text { r| سورة نصلت، الآية: Y } \tag{r}
\end{align*}
$$









كل إنسان كتابه فينظرون فيه فينكرون أنهم عملوا من ذلك شيئاً فتشهد هلهم الملانكة =

الفرتان في تفسير الفرآن/الجزء الرابع والعشرون


- آلكَكِبْوُنَ

 الشهادة وغلب هنالك المبطلون ولات حين مناص إذ فات يوم خلاص! فليست الأفواه كلها يومئذ مختومة، ولا أفواه الكاذبين على أية حال،
 الشهادات المسجلة في الأعضاء ليس هنالك باختيار .
 دون اللسان والسمـع هي الأعمال المستنسخة فيها على سواه، نم الشهادة تعمها حتى المتكلمة منها في آية النور؟ علَّه لأن وأَيْكِيِّمْ تشمل سائر أعمال الجوارح بما فيها السمع والألسنة
 وتكلم كلِّ على حسبه، نم الأرجل تشهد بما مشت أو تركت ولا كلا كلام لها إذاً فقد جمعت الآية بين الجوارح العاملة كلها، تكلماً فيما يحويه، وشهادة فيما لا يحويه!
=

 كانت خارجة عن اختيارهم

 اله على أفوامهم ويستطق الأيدي والأرجل والجلود
 سورة المجادلة، الآية: 1A.

أم ولأن الأفواه المـختوم عليها استبدل عنها بتكلم الأيدي، شـملت
 أيديهم تتكلم بما كانوا يعملون، دونما حاجة إلى كلامهم باختيار!





 رَكُّبُمْ وَنْهَا يَآْكُونَ

 وَمَا يُعْلِنْرَ
 وَهَِ َرمِيـِ




(


 أعينهم ناظرة، فعلّهم - ولن يستطيعوا - يفتشون عن صراط الجنة ليهتدوا
 للشُقوق بين الأجفان حتى تكون مبهمة لا شق فيها ولا شفر لها، وبأحرى -


 حتى لا يسبقوه؟

أم لو أنهم اهتدوا إلى الصراط على طمْسهم بغتة وصدفة، رغم استحالة


 هذه الطمسة المسسخة ليست بذلك البعيد عن قدرته تعالى وبالنسبة للكافرين المستحقين لها، كيف؟



 وضعف لحد النكسة الأرذل حيث تزول طاقاته الجسمية والروحية ولحد

 الشيخ الكبير إلى حال الطفل الصغير، في الضعف بعد القوة والتثاقل بعد النهضة، والأخلاق بعد الجدة، تشبيهاً بمن انتكس على رأسه فصار أعلاه سفلاً وأسفله علواً.

إنهم وهم في دار السعي والاختيار قد يردُون إلى النكسة، كيف وهم في دار الجزاء اللًّا اختيار يسدون عنهم النكسة عن الصراط

 يزيد وهو رسول في كمال العقل واللدراية، وعمر المهـدي القائم من آل محمد اثني عشر قرناً وإلى ما لا ندري وهو يظهر في صورة شاب بالأربعين؟ إن هذا وذاك تعمير دون نكسة ورذالة، يستننى عن عموم التعمير، ولا
 وعلى آبائه الكرام.

## 

من حروب الدعاية التي شنُّوها على الرسول

 .
وما قولهم إنه شاعر إلًّا كقولهم هو ساحر، حيث الشُعر يسخر العقول

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الروم، الآية: عه. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الطرر، الآية: •ب. }  \tag{}\\
& \text { سورة الأنياء، الآية: ه. } \tag{r}
\end{align*}
$$

ويسحرها، ويأتي بالكذب المزخرف بأوزان ساحرة، فيُخيِّل إلى الناس
 وحقَّه لجمال اللفظ والوزن، ويفدي جمال الحمقيقة بتجميل الوزن، عارمدآ

مختارآ، أو مضطراً محتاراً.
ومجمل القول عن تول الشارع والشاعر، أن الشارع يُوْحِّل المعنى على
 في الإعجاز، والشاعر يعاكسه بتأصيل الوزن والمعنى تبعّ، وأحياناً ليس لـ معنى صالح أو يهدم صرح الحقيقة .
ولقد كانوا على معرفة بما للشعر من زور وغرور على الـى حبه اللَيَيَمان،
 النتر وإن كان لا يشبه شعراً ولا نثراً، وبما ينفي عن رسوله:

 ليعلم شعرأ لا إنشاداً له(1) ولا نقلاً رسالياً ام ومطلق النقل . أترى الجهل بشيء يعد في عداد مكارمه الرسالية، شعراً وغير شعرب؟ أجل وفي العلم المشوب الذي يجهِّل ويريب الناس بالنسبا

 النبوة فإنه انفعال يُستغل ومي فعل يَستغل، هناك انفعال يتقلب من حال إلى
(1) اللر المتور ه: هو ه - أخرج إيو داود والطبراني واليهيتي عن ابن عمر وسمعت رسول
 نفسي، أقول ومذا لا ينافي عدم تعليه مطلق الشعر حتى نقله رإنما ذكر إنثاده كاظظر مصاديثة.

حال في مـختلف الأحوال، وهنا منهج ثابت من الله لا يتبدل مـع الأهواء المتجدلدة التي لا تَثبت على حال، وها وهناك أشواق إنسانية واقعية أم متخيلة الـا
 تُجاوب كتاب التكوين، فهما مختلفان من الأساس، لا نجد لكالِّ في صاحبه أي مساس.

لذلك لم يُعهد عن الرسول فضـلا عن إنشاده في سنته، وأحرى منها براعة يراعة قرآنه.

وأما إنشاء الشُعر ونقله بين الأئمة المعصومين فقد ينبغي إذ ليسوا في موقف الرسالة، ثم وما كان لهم في الشعر مراس، وكاه النا وان يستحسنون أحسنه دعاية للإيمان بعد دعوة اللـنة والقرآن، وقد مدلح الها الشـعراء اللذين آمنوا




ولكن النبي

 اله بني قيس يجعل آخرهأوله وأوله آخره ويقول: يأتك من لم تز تزود بالأخبار فقال له أبو بكر : ليس مكذا فقال رسول الش الْ

 بكر أشهد أنك رسول اله اله أقول وأصله: كفى بالثيب والإسلام للمرء نامياً - وما الأطفه تقديمه ولفظياً حيث ما علُّم الثعر .
سورة الشعراء، الآلات: YYY-YYE.

في أقواله تهمة الشعر التخيُّل، ولم يكن الشعر ليُجَمِّله أكثر مما هو فصـا وهِ
 منه براء.

والقول: إن الشُعر - هنا - يعني التخيلات المزخرفة موزونة وغير موزونة، فالحقائق الناصعة في أوزان ليست شعراً، والتخخيلات في غير أوزان شعر، وإذا كانت في أوزان فهي شعر على شعر .

ذلك هنا مردود، بأن المفهوم من الشعر ما له وزن في تخيل وسواه،

 التعريف بالشُعراء دليل واضح لا مرد له أنه ليس مجرد التخيلات.
 الشـعر ذكراً إلا نفاقاً وزوراً وغروراً، ولا مبيناً لهدى إذ ليس صراطه مستقيماً، والـرسـول علمه إلَّا ذكر، حيث (اهول" يحتملها، والأحرى أدبياً هو الرسول.
 مبين بكله، وقد كان خلقه القرآن(r) قلبه القرآن وقالبه القرآن، ظاهره قرآن وباطنه قرآن، ومهها كان في القرآن التدوين متشابهات ومجمملات تحتاج إلى بيان، فالرسول القرآن هو بنفسه مبين وييان، فإنه قرآن متجسد مبين في كافة أحواله وأقواله .
سورة الشعراء، الشعراه، الآية: : YY.

يسأل ابن عباس ما كان خلق الرسول




أنا القرآن والسبع الـمباني وروح الروح لا روح الأواني فهو قرآن كما القرآن قرآن، كما القرآنُ يقرأ تدويناً وهو يقرأ كتاب حياته تكوينآ، وهما متجاوبان كأنهما واحد حالن أنها القرآن آيتان بارعتان إلهيتان كأنهما آية واحدة، يستدل بالقرآن على رسالته ويستدل به على رسالة القرآن! وللرسول فضل على القرآن لأنه تفسيره بياناً وعملاّ وتطبيقا"!

هذا التعبير عن الرسول وإن كان منقطع النظير، فإنه يبين كيان ذلك
 هي فرية على القرآن كما العكس كذلك، فكر، فكونه شاعراً يعني أن القرآن شعر، وكونه شعرآ يعني آن رسوله شاعر .
 بهما، فالقرآن المبين هو الأصل المتن المتين في علمه بالوحي، نم السنة





$$
\begin{align*}
& \text { سورة آلّ عمران، الآية: ه^ه. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يوسف، الآيتان: الآ } \tag{r}
\end{align*}
$$


 واقع الإيمان وهو واقع بعد كمال الإنذار والتبشير؟
قد تعني قبول الإيمان بأية مرتبة كان فهو من كان عاقلةً(1) يستعمل عقله
 فالذي لا يعقل رغم عقله فلا يشاء أن يستقيم فهو ميت من الكافرين،





 الموت الذي يشي الثى حياة، وفي الأنعام الموت المطلق الذي لا يشي الثى

 وولِيَلْنِرَ ...


$$
\begin{align*}
& \text { (1) (I) } \\
& \text { MA، YV (Y) (Y) (Y) } \\
& \text { سورة يس، الآية: } 1 \text { الالان } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الروم، الآيتان: الانشام، or ، or }  \tag{0}\\
& \text { سورة يس، الآية: •1. } \tag{7}
\end{align*}
$$




 بالرسول! المـنذر مو الرسول الرسول عن الأمة فلا تنقطع سننه عنهم، والقرآن هو محور الإنذار، بالرّا بالرسول









$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء، الآية: } 10 .  \tag{1}\\
& \text { سورة مريم، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { مورة الأهران، الآية: Y }  \tag{r}\\
& \text { سورة الانعام، الآية: }  \tag{£}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: } 19  \tag{0}\\
& \text { سورة الأنياء، الآية: } 0 \text { ع } \tag{7}
\end{align*}
$$

نور الثقلين \& : זar




 توله

تم لا يبقى إلًاّ من ليس في حياته حياة العقل والقبول، ليُرجى به إيمانه بالقرآن، الغافل اللني لا يستيقظ إذا أوقظ ولا يتعظ إذا وعظ فهو ميت مطلق لا ترجى حياته.

إذاً فسابق الحياة السابغة شرط أصيل لتقبل الإنذار بالقرآن، ومهما كان القرآن حجة بالغة على كافة العقلاء ولكنه ليس ليؤنر إلًّا فيمن له قابلية القبول، وهو من له بقية من حياة العقل والتحري عن الحق، دون من ليس ليستعـمل عقله:
 المطلق، مسدودين عن مطلق النور، فلا مدخل لنور الهلى إلى قلوبهم، هم في موت مطلق لا حياة عنه .

والمكلفون أمام إنذار القرآن أضـلاع ثلاثة، فضلع متضلع بالإيمان، فهو




 الهدى، أم - لأقل تقدير - لا يفر عنها مبتغياً سبيل الردى، فهو ميت حي،

 قليلاً أو كثيراً، بحياة عقلية قليلة أو كثيرة! فحياة الفطرة والعقل هما الظرفان

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأهران، الآية: IV9 } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة فاطر، الآية: YY. }  \tag{r}\\
& \text { سورة يس، الآية: •. }
\end{align*}
$$

الظريفان الطريفان لقبول الإيمان، دون الفطرة المحجوبة والعقل المكسوف




 إنها سائر الآيات آفاقيةّ وأنفسيةّ، مشهودةً لهم مرئية، لا غائبة ولا بعيدة، ولا غامضة غير مفهومة، فإذا لم يروها، ألّا مساس لهم بها حتى يفكروا


 من مخلوقات حيث عملتها أيدينا، قُدُرات حسب مختلف النعمات وڭَخَفَا


 الملكية الخاصة وطبعاً بشرائطها العادلة . منحة ربانية وهبة إلهية مما عملته الأيدي الربانية، فأصبحت أيادِ لهم مـملوكه: هـم مستخلَفون فيها ابتلاء: والتفريعة في وْنَمْمُ تفريعة لرحمة الله، وتقريعة عليهم كيف هم بكفرون
 نم وليس مجرد ملكهم إياهـا، حيث المستعصي على مالكه نقمة بدل (1) سورة النحل، الآلة: شر،




 مصدراً ميمياً واسم زمان ومكان، شرباً من ألبانها، وزمانه ومانـا ومكانه، ومن



 يقتلوها، ورغم ما يعترفون أن ذلك كله من تقدير العزيز الرحيم لا يشكرون:



هؤلاء الآلهة! :


 يعيشونها في بيوتهم ويعبدونها، وهم الذين أحضروهم لديهم لينصروهمم وهم لهم عابدون، فكيف إذا غابوا عنهم؟.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سررة الانعام، الآية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (Y) سورة النحل، الآية: •A. }
\end{aligned}
$$

 ليدافعوا عنهم الأخطار الموجهة إليهم، فإذا غابوا فهم في خطر كما آلهة


 لآلهتهم يومئذ جند محضرون(ז) وماذا يفيد جند لا يستطيعون نصرهم لا فلا في

 عابدوها!

## 



 بظاهره وخافيه على الحكيم الخبير القدير، وقد هان أمرهم وما عاد لهم من


 أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ابي حاتم عن الحسن ني الآية الال : محضرون لآلهتهم التي يعبلون يدنعون منهم ويمنعونهم. سورة الالنياء، الآية: هـ ها


 تسوق إلهـم خيراً ولا تدفع عنهم سوها إنما مي أصنام. سورة الصافات، الآية: $10 \wedge$.
 ألم يروا من آيات إمكانية المعاد وضرورته الآفاقية، فإن كانت منفصلة من ذوات أنفسهم هأَأَلَّر يرَ . . .



مرة، وهو لُمَّبِنٌ في في خصومة متعنت :






 أو أصعب (عليم" فضـلا عن الأهون! وإنها براهين قاطعة قاصعة لا فواق لها لأي خصيم حول المعاد، فلئن
 حول: من يجمع ذرات العظام وسائر البدن المتفرقة هنا وهناك، عاد نفس
 الحسين بن ملي إيرامـم ومحمد


 وعنه أيضاً أنه عبد الل بن أبي، وثالث عنه أنه أبي بن خلف، ورابِ ورابع منه انه أبو جهل .

الجواب پاللني خلقها أول مرة" حيث النطفة مجموعة من متفرقات عن مواد
 وقد يعني ضربب العظام مثلاً ومي رميم، الأجزاء الأبعد عن الحياة في


 صوره في قدرته تعالى حتى إذا كانت هيِّنة وأهون وصـعبة وأصعب بالنسبة للقدرات المحدودة، فإنها سواء بجنب القدرة اللَّلامتناهية الإلهية، فلا صصعبَ



هنا مراتب ثالاث من الخلق كل لاحق أهون من سابقه وثالثّها الإعادة

 إليه قادر أن يعيده كما بدأهل كما في حوار الإمام الهـا
$\qquad$









 فإذا كاذ حين البعث مطرت الأرض مطر النشور فتربو الأرض نم يمخض مخضض السقا =
(اخلقها قبل أن تكون أعجب من إحيائها وقد كانت|"(1) . فإعادة خلق الإنسان مثله أهون الخلق على الإطلاق، فقبله بدؤه وأكبر منه خلق السماوات والأرض وقبل الثلاثة خلق المادة الأولية لا من شيء الانئ


 نفسها؟ وقسم عظيم من أجزاء العظام كما من سائر الأجزاء هو أجزاء ألاء أحلية



عليه!.
تم الضـرورة القاضية لجسسمانية الـمعاد عقلية، هي وصول الثيواب والعقاب إلى الأرواح بواسطة أجسادها العاملة لصالحة الألأعمال وطال وطالحتها، كما هما واصـلان إلى الأرواح، فإن أعمال الأرواح بين ما ما هي تعملها دوا دون الا
 وصـول كلٌ من مـالح وصالح إلى الروح بوسيط وغير وسيط، وتكفي الأجزاء الأصيلة التي يعيشها الإنسان منذ هو جنين إلى الِي الموت الموت، تكفي هذه - فقط - لتكون وسيطة لوصول الجزاء إلى الروح!
 العظام، دون نظرة واتجاه إلى كمية منها أم وكيفية لها، ولم يكن السائل =





المتعنت من الفلاسفة حتى يفهم فيَعي أو يعني كميةً في ذلك الإحياء في
 سواءً أكان إحياء: لكل العظام أم بعضها، فلا الا تطارد الأدلة العقلية والنقلية الدالة على اختصاص الإحياء ببعض الأجزاء.



عن الوليد الجديد وإلى أعظم ِِظَمها طوال عمره.
فالإنشاء الأول في ملاحظة دقيقة بخص النطفة الجرنومية، وفي لحاظ

 والدخيلة منذ عظامه إلى موته، علَّها واحدة بالملايين من أجزائه التي يعيشها
 عظام المضغة بلحومها الكاسية لها، فالمُعادة من أجزاء الإنسان عليان على أليا
 انضمت بعد الموت إلى أناس آخرين، فإنها تصبح من ألجزائهم الديا الدخيلة دون


أية حال فلا تعاد لا مع الأولين ولا الآخرين .

ولأن دار الجزاء هي دار البقاء، فلتكن الأجزاء قابلة لذلك البقاء، كما
 أهلية منها دون تبدل كما أثبته علم الفيزيولوجيا الإنساني! إنه تخرُّص
(1) سورة الأورانم، الآية: الآية: عو.

بالغيب مبني على ما يُرى من تبدُّلات، ولكنها لا تستقصي كلَّ الأجزاء، فكما الروح لكل إنسان هو روحه مدى حياتهي ، كذلك أجزاؤلاوه الأصيلة هي

 الموت مهما انتشرت وانتقلت إلى اشخاص آلْ آخرين، إذ لا تصبح من أجزائهم الأصيلة، ولكل إنسان نصيب يخصه من أجزاء هي المُعاد في المَعاد بأمثال الصور التي ماتت عنها .
وليس من الممككن استقصاء كافة الخليات بتبدلاتها وتحولاتها فضا فـلا
 المُعاد يأتي في طيات آياتها الأحرى بالتفصيل إن شاء اله تعالى .
 فأين الشجر الأخضر المنملي من الماءء وأين النار المبخِّرة للماءه،


 فَنْتِ عَلِيُُ هصعباً وأصعب وهيِّناً وأهون في كل ما ما دق وجل .


 الخلق وأعجب من إحياء الموتى ولا سيما في الخلق الثانيا


$$
\text { (1) سورة الس، الآية: الآية: •10. } 10 .
$$

وكما الشُجر الأخضر يحوي ناراً، فشجرة الإنسان الخضراء قد تحوي


 : (1)

 الإعادة.


 إنّ خلق المثل هو الإعادة في المَعاد، حيث المُعاد ليس عين البدن بصورته الأولى، بل هو هو بصورة ثانية كالأولى، وكما تعنيه آيات تبديل الأمثال أنه
 عينية في أصل المادة البدنية، وأخرى صورية ممانلة للأولى، فلا يعني مثلهم أعيانهم أو أثباههم في الأولى إذ لم ينكروا خلقهم فيها، ولا أعيانهم في في الأخرى حيث المعلاد فيها يختلف عن الأولى لألمى الأقل تقدير (0) في عين
 صورته التي ماتت عنها والروح هو الروح، فالشيء الثاني قد يكون ضـد

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة آل حمران، الآية: •1 }  \tag{1}\\
& \text { سورة الإسراء، الآية: } 99
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { راجع تفسير الآية في ج ج YV من الفرتان }  \tag{£}\\
& \text { وفي تقدير آخر في كمية المادة كما نصلناه في الوافعة. }
\end{align*}
$$

الأول فليس - إذاً - إعادة للأول، أم مئله في الصورة أو المادة أم فيهما
 عينه؟ فلا! حيث العين لا يتعلده، إذ التعلدد بحاجة ضبرورية إلى ميِّة ما بينهما ولا ميَّزة بين الشيءٌ وعينه، بل لا بينَ هنا حتى نفتٌّ عن الميِّات ات ف (إعادة المعدوم مما امتنعا") - كقاعدة فلسفية قطعية - لا تشمل المعاد
 الأصيلة البدنية بمثل الصيورة التي مات عنها، فلا يُعاد الروح بعينه لأنه لا

 يعاد الروح إلى الأجزاء الأصلية بعد فراقها ، ويُخلق مثل الصّ الصورة الأولى، ومحطُ الجزاء الوفاق في الأصل هو الروح، والروح هو الروح نفسه، وفي

 هي هيه، وإنما مئلَها، والجزاء العدله هور الواهوارد علار على عين الكائن العامل دون مثله! والأجزاء هي عين الأجزاء، والصسورة المـماثلة للأولى ليست محطة الجزاء! .

فالخلاق العليم الذي خلق السماوات والأرض أقلدر على خلق أمثال


 كان خلق السماوات والأرض أبعد في أوهامكم وقدركم أن تقدروا عليه من إعادة البالي فكيف جوزتم من الها خلق هذا الأعجب عندكـم والأصعب

$$
\begin{align*}
& \text { سورة غافر، الآية: ov }  \tag{1}\\
& \text { سورة الاحعقاف، الآية: سץ } \tag{Y}
\end{align*}
$$

لديكم ولم تجوزووا منه مـا هو أسهل عندكم من إعادة البالي|"(1) وخلق
 السماوات والأرض! وخلقهما أهون من خلق المادة الأولية.
... . الأمر هنا بين فعل وليجاب وهمـا منه واحد، فليس هنا الشيَّ
 لنلك الشيء كن فيكون دونما فصل أو تمنُّع أو مانع

فليس أمره إذا أراد شيئاً كأمر المخلوقين أن يحول بين إرادته ومراده أمر



 السماوات والأرض في ستة أيام.
 يُسمع، وإنما كلامه سبحانه فعلّ منه وإنشاء ومئله لم يكن من قبل ذلك كائلـا كائنا ولو كان قديماً لكان إلهاً ثانياّ(Y) (إبرادة الله الفعل بلا كلا ولا ممة ولا تفكر ولا كيف لذلك كما أنه لا كيف لهـ

حديث تنصيل الجدال .
المصلر عن نهج البلافة عن الإمام أمير المؤمنين
فيه

 الصفات منفية منه ومي صفات الخلق فإرادة اله .

فـ هأَّترْهُ
 لتكوينه لا من شيء كالمادة الأوَّلية التي خُلِقَت لا من شيء؛ أم لتكوينه من

 تّمّ الشيء الكائن حيث يبدل إلى غير شيئه في صـورته، نم تبديله حياً بعد موته، وقد أطلق على المواد الأولية لفظة الحروف حيث تعني حروف

(1) نور الثقلين ع:





 الحرون التي مليها الككلام والعبارات كلها من الش حرفاً فمنها ثنمانية وعشرون حرنا



 كقول من اله

 قبل
 منها شيئاً بغير معنى أبداً فإذا الف منها أحرفاً أربعة او خمسة أو ستة أو أكثر من ذلك أو ا"تل=

هنا مُلك سريع الزوال، ومناك مُلك أبطأ في الزوال لأنه أقوى مُلككاً،


نم وهنالك ملكوت هي حقيقة الشيء وما به الشيءُ شيءّ، فمن بيله

 وتغييراً، لا مُنعة عن إرادته فيه ولا مهلة بعدها له!

وعلَّ الملكوت مي حقيقة المِلك والمُلك مبالغة فيهما حقهما، فليست إذا إلا لهُ، لا يشاركه فيها سواه اللهم إلَّا علماً إذا علَّم الها

 وهي افتقار الكائنات ذاتياً إلى من سواهـا .

 يحصل بالنظر، وتطعاً ليست هي العلم المحيط بذوات الكائنات فإنه يساوق

=


 دليله ملى معانيها دامية إلى الموصون بها، النهت؟ الالد: نعم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة الالمران، الآية: 110. } 1 \\
& \text { (Y) (Y) (Y) سورة الالنعام، الآية (Y) } \\
& \text { (r) سورة فاطر، الآية: ب. }
\end{aligned}
$$





وإنها إيقاعة ختامية قاحلة لهذه الجولة الهائلة في السورة كلها، تضّم الأصول الثلانة بإجمال لطيف!


## AY

Nr


## مكيّة وآياتها خنتان وخمانون ومائة

隹






## : (2 (2)

 تأتي مثبتة لتوحيد الهُ بصورة القسم وسيرة البرهان، توحداً لهذا المثلث فيما يصفُّ ويزجر ويتلو .



النبيون؟ فكذلك الأمر وأحرى ألًّا يُصاغوا في صيغة الإناث(1) أم أنها هي الطاقات الصافات ملائكية وبشرية أمّا هيه، جنود ربانية مصطفَّة في أماكنها
 في الكون آلهة متشاكسة لأصبحت مثلث الصافات في رسالاتهم التكوينية
 الصـافات ووحدتها في اتجاهاتها برهان لا مرد له على وحدة الموجِّه : وإنَّ

فملائكة الله طاقات صافات في صفوف متراصّة على صنوفها المختلفة،

 والطاقات الكونية كلها صـافات صـاغية لأمر الله في تدبير الكون مهما كانـا




وو(صنًا) في تنكير التعظيم يعظم موقف صفيفها جنوداً متراصة دونما
فشل ولا فتور .
ولـ الثلاث في شرعة وتكوين، وهل هي الصافات نفسها في صفة ثانية زاجرة،

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الملك، الآية: 0 }
\end{aligned}
$$

ومن نم التاليات؟ كأنها هي! فالصـافات هي الطاقات المتتحضرة لتطبيق

 „زاجرات وتالياتله نفي نم إنبات، وفي : أنها لا تتختلف فيما تُحمَّلّ، ولا
 صفوف مهما اختلفت صنوف الصفوف.
 الصارم ملائكية، وتزجر الدعايات المضللة عن فاعليها، بشرية رسالية وما تلاها، وتزجر التهرجات الكونية عن إفسادات لا قبل لها إلًّا من الله .
 آفاقية وأنفسية تتلو ذكر الله لـمن أبصر بها فبصَّرته، ولـمن أعرض علها علها فأعمته .

وهذه الثلاث في كل من الزاجرات والتاليات متوافقات متتاليات تعضد


 ومع الصافات الزاجرات التاليات، فالسماوات والأرض تشهدان وما
 هنالك للكواكب الناجمة السيارة مشارق، كما لها مغارب، فللشمسس




عليها وتغرب منها، فالأرض في دورتها حول الشمس تتوالى المشارق كما


 والكواكب هي مقاذف إلى من يخطف منه الخطفة في الملاٍ الأعلى! :



آيات خمس حول النيازك النارية، هي في الملك واحدة(٪) وفي كلٍ من
 الثاقبة والنيازك النارية المقذوفة من مدفعيات الكواكب باللحرس الشديد، وآيات الجن تختص بالحرس الشديد والشهب منذ الوحي الأخير، والأخرى تعم تأريخ الرسالات وما قبلها منذ خلقت الكواكب.


(1)

Y Y Y Y الفرقان فنيه تفصيل من رجوم النجوم.


 خامة بمطلع الوحي المحمدي المي

 سورة الملك، الآية: 0
 تعبيرات ثلاثة عن زينة السماء، كلٌّ يعني معنى في موقفه الخاص، أشملها لمدن السماء وبروجها ومدفعياتها شالكواكبله .
 هـذه الأرض، أم وسائر الأرضـين وكـمـا فُصـلـت في الطـلاق وفصّـلـتـ،




 سوالها من مدن السماء.
 تستغرق الكرات السماوية كلها، ولو كانت „كواكب" لأبقت مجاللآ لكواكب

 لهذه الكواكب.
 الأرض بعيون مجردة أم ومسلحة، ودون قصرها خرط القتاد! . و"الناظرين" يعم النظر بالعيون المسلحة كما يعم كل الناظرين هنا وفي
 الدنيا، فهي إذاً كلها في السماء الدنيا وكما تنتشر كلها في الأخرى : ؤإذا

$$
\begin{equation*}
\text { (Y) مورة الحجر، الآية: } 17 . \tag{1}
\end{equation*}
$$






 فليست لغُزاة الججوٌ من شياطين الإنس حَظوة من المارٍ الأعلى على أية حال، ، مهما عُزل المؤمنون من الجن والإنس عن السمع منذ الوحي الأخير، ولم يكونوا قبله من المعزولين

## 

(7i40) لا يتسمعون إلى الملا الأعلى مهما حاولوا:
 بالنيازكُ النارية (ڭِين كِلِ جَانِبِ) إذا تدنَّوا تَسمُّعاً، ولا يقذف إلا من تسمَّع قذفآ لدحره دون ثقب بالثواقب:



هو المصدر مفردآ؟ مفعولاً له أو مفعولاً مطلقاّ؟




$$
\begin{align*}
& \text { سورة الانفطار، الآيتان: 1، r }  \tag{1}\\
& \text { سورة الجن، الآية: } 9  \tag{Y}\\
& \text { سورة الشعراء، الآيتان: YIY، YII } \tag{r}
\end{align*}
$$

 في ترذّل عما كانوا يشتهون، وبأحرى يوم الأخرى فهم في جهنم خالدون.
.
يقذفون من كل جانب للحرهم دون ثقبهم حيث الجريمة هي التسمع في


ذلك الشهاب والنيزك الناري يتبع الخاطف المسترق ويثقبه، مبيناً في الجو لكل مستبين، ومبيناً أن هنالك خطفة واستراقاّ، ومبيناً أنهم

 يرجع إلى ناظريه بسلام، فلا يُخطىُ نَاقُبُه هدفَه كما يُرام . ويا لهذه الكواكب البروج المصـابيح الزينة كيف أصبحت من واجهة
 المدفعيات والمقاذف الجبارة، تقذف المتسمعين من الشياطين دحراً، وتتبع
 فالملا الأعلى في حفاظ دائب مكاناً ومكانة، فالمحادئات الغيبية لهم لا تعلوهم إلى مردة الشياطين، مههما تحرَّصوا ولكي يتخرسوا على الغيب بخليطات من المـلاٍ الأعلى وخيالات وهُراءات من الأدنى، فيخيِّلوا إلى البسطاء أنها كلها من صلب الغيب.


 استراق مردة الثياطين وَمسّهم وَجسّهم، حيث اللألألا الأعلى في الأرض هم الأصلاء في مشارقهم، والأعلى في السماء هم الوسائط الفروع!. هذه من أهداف الشُهب الثاقبة والنيازك النارية، يكشَف الوحي عن
 مطاردة ومناحرة بينها، فالناكر لهذه الملحمة الغيبية لا يرمي إلَّا في الظلام خرساً بالغيب.

وترى من هم الملا الأعلى المحظور التسمُّع إليهم وأين هم؟ الملا هو الجماعة التي تملا العين، وهم في المكانة بين أدنى وأوسط



 ومكانة بالنسبة لمن سوى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوكثك رفيقاً .

وليس اختصام المـلإ الأعلى إلًا حواراً في أنباء الغيب، وأنبأْمهم غيب


(r)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النمل، الآية: به (Y) } \\
& \text { V. ، سورة ص، الآلتان: (Y) (Y) } \\
& \text {.V. :سورة ص، الآية (Y) }
\end{aligned}
$$

 فيها وبينها في أجوائها، فليس لأي شيطان مارد التسمُّع إليهم اقتراباً إلى الـى

ومن نم كـيف يواصـل الشياطين في تصـعُّدهـم اللى الـمـلا الأعلى
 جانب، أو يتبعم شهاب ثاقب؟
من الجواب - إضـافة إلى واقع ذلك التصـعُد المكا المكرور - أن الاستماع


 الخطر أو إطباقه، وكما يعاكسهم في الشرف المناضلون في سبيل الله، فحتى إذا علم المخلصون منهم أنهم يقتلون لا يبالون بدارا إليه بكُل إصرار . إلما
 يصطدم بالنيزك الناري، المخلوق من نار السموم؟
الشـيطان مـخلوق من النـار وليس هو بعـد خلقه نـارآ، كمـا الإنسان
 وسواه من تراب، كذلك الشيطان بشهاب ثاقب وسواه من نار، ولا سيما أن في السرعة وَفْتَها، حتى إذا كان المرمي أرخى من المرمي إليه!

 كالجن المؤمنين، أو عدمها كغزاةٍ من الإنس؟

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الشعراء، الآيات: الجوه }  \tag{1}\\
& \text { سورة الحجر، الآية: YV. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

آيات الرجوم والشهب والمقاذف تختص كل شيطان رجيم : اللّهم إلًّا
 يُدحرون، وبأحرى غيرهم من الإنس إذ لا يستطيعون!

وأخيراً ترى أن السماوات الست - الباقية فوق الأولى - هي كلها خلوّ
عن كواكب أمّاذا، حيث ״ا(الكواكبله استغرقتها في السماء الدنيا؟
علَّ الكواكب الزينة للناظرين تختص السماء الدنيا، وقد تكون في سائر
 ناظري أرضنا وهـم المـحور الرئيسي إنهم لن يستطيعوا أن ينظروا إلى الـى الكواكب في غير السماء الدنيا بأية عيون، كيف وهم عاجزون لحد الآن أن يتعمقوا بأقوى العيون المسلحة المجرات الفوقية لسمائهم؟؟ وعلى أية حال ليس لنا نفي وجود كواكب أخرى في سماوات أخرى، ولا التعرف إليها إن كانت، كيف ونحن حائرون في سمائنا وأرضنا، سبحان

الخلاق العظيم!



 والملائكة ممن نعرف، وغيرهما من ذوي عقول لا نعرفهم، وعلَّهم يشمل

 rV :سورة النازهات، الآية، (Y)



 أكلَّكَوَتِ




سنَّها بالماء حتى خلصت ولاطها بالبلة حتى لزبت)(8)


 ذلك التراب الحما المسنون الطين اللازب في خلق الإنسان الأوَّل، فهل إن بنيه المتناسلين بالزواج كذلك مخلوقون من ذلك؟ كلَّلا في ظاهر التناسل بخلاف آدم المـخلوق دون تناسل، ونعم حيث النطفة تنتهي اللى التراب، فإن الطعام كله ناشئ من التراب(V) (Y) سورة فافر، الآية: (Y) سورة نصلت، الآية: 11.

 (

 طيناً لازباً فخلق اله منه آدم .
 اللازب، اللازم بعضه بعضاً!

ومن ثم الطينة وهي النطفة تختلف في الإنسان، رغم أن الطين الأول
في خلق الإنسان الأول واحد(1)

فكل طينة عليينة لازبة أشكالَها، وكل طينة سجينية لازبة أشكالها، كما لَّلِّبَ الطين الأول في أجزائه.






( وَ




 (17)






















: \% هِ هنا أمران عجيبان هما عجاب الرسول
 المعاد وهو الخلق الأول للمُعاد، وخلق السماوات والأران



أشد وأصعب من المعاد، لكن :
 كلّما توالت عليهم ذكريات المعاد لإمكانيته بأحرى من الخلق الأول،
 يُرْمِونَ|(1) عن غيّهم على عيّهم في الإجابة عن أسؤلة الوحي حيث تبكتهم

وتسكتهم!
:(象)
فآيات اله البارعات التي هي مواد الذكرى والإيمان باله، تنقلب عند
 وسائل الهزء بالرسول











وقد خلقكم آ"ّل مرة ولم تكونوا شييئاً مذكوراً! وقد خلق السماواوات والأرض وهو أثد من خلقكم أعيانكم وأميالكم!

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: M. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الطور، الآية: } 10 \text {. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير الفرآن/الجزء الرابع والعشرون
: 金 (閣)
 يتقبلوا إعادة في المَعاد؟ وهم وآباؤهم سواثة أمام القدرة الحكيمة ألما




 الصارم عن كل هذه الاستبعادات :

 البراهين تحتف بهم من بين أيديهم ومن خلفهـم وهم بُكم عن جوابهـم



 واقعية، فإذا هـم أمام مشهـد من مطوَّلة الممشاهد ومهوِّلتها، يلتقي فيها

الوصف بالحوار ولات حين فرار :

في غمزة عاطفة، وومضة خاطفة - فقط - قدر ما تطلبه زجرة واحدة:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل عمران، الآية: } 09 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة غانر، الآية: •7. }
\end{aligned}
$$

 كانوا ينكرون، ينظرون أنفسهم مبعوئين، وينظرون حق الوعد يوم الدين بعد
 الخلق الأول لبني الإنسان كان يتطلب تدرجاً في تنقُّلات بزجرات
 بصوت قارع هو الصيحة والنفخة الثانية في الصور، ونقرة في الناقور وْأْكَا مُمَ

 أثرى كما النفخة مي للناكرين يوم اللدين زجرة، كذلك هي للمصدقين زجرة؟
 لهم! دون سوامم .
 زجرة وللمصدقين نفحة، مهما ليست هي في ذاتها إلًّا هيه، فلكلٍ شاكلته


نقلة قاصدة من برهان الواقعة - لنَّا لم يك ينفع - إلى واقعة البرهان، تستعرض معرض الويل والعويل من حصيلة الزجرة الواحدة علَّهم ينتبهون، وعن غيّهم يرجعون!

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النازهات، الآيتان: } \\
& \text { (Y) سورة الزمر، الآية: الآلا } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) } \\
& \text { (1) (7) سورة النازهات، الآية: 18. }
\end{aligned}
$$



 وبينا هم في قولتهم الويلة، إذا لهم بويلة أخرى تقرعهم من حيث لا يحتسبون، كما لم يحتسبوا حساباً ليوم الدين :

خطاب العتاب لأهل العذاب والتباب من رب الأرباب، أمَّن يؤمرون

 تلاوماً بينهم أنفسهم، نم (آحشروا . . . 1 تِلَوَه دليل ثان أنه خطاب الله.产

 تحقيقاً لجزائهم الوفاق مع كل الرفاق :







$$
\begin{align*}
& \text { سورة النجم، الآية: الو. }  \tag{1}\\
& \text { سورة يس، الآية: } 09 .  \tag{Y}\\
& \text { سورة الأنيياء، الآية: 1.1 } \tag{r}
\end{align*}
$$

 عمق الماضي وتجعل حياة أصحابها ظلماً، فهم الذين عاشوا ظالمين بحق
 الذين عاشوا على هامش الضالين يتبعونهم فيما همه، بعولةً أم زوجاتِ أم أية


 ونبيين إلى جنب طواغيت وأونان؟ كلَّا! حيث المعبودون الثلاثة لا يستحق









لنلك تأتي هنا (ماله دالة على غير ذوي العقول من أهنامه أم وطواغيت


الفرتان في تفسير الفرآن/الجزء الرابع والعشرون


- مِن دُونِ المَّهِّ (r)



 صراط الجحيمّ، والصراط هو السبيل المستقيم الذي يبتلع سـائلَه دونما انحراف، فأهل الحق إلى صراط الجنة المستقيم، وأهل الباطل إلى صراط الجحيم، كلُّ اللى ما خطط لنفسه من هدى الـى وصراط وما ربك بظلام للعبيد.


صراط الجحيم ولمَّا يصلوها، إذ يبادرهم أمر الإيقاف:



 عن سوامـم إلًّا بياناً لمو قفهم أمام أهل الحشر أجمعين تبجيلاً لهم أو تخجيلاً :
 كَ (\%)

$$
\begin{aligned}
& \text { IV سورة الفرقان، الآلآية (Y) } \\
& \text { ع سورة الرحمن، الآيات: (Y) (Y) } \\
& \text { (£) سورة القصص، الآية: VA. (F) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأحزاب، الآية: } 1 . \tag{1}
\end{align*}
$$

وقد يروى عن الرسول



مسؤول عن رعيتها|(1)
وليست المسؤولية بالنسبة للمكلفين فحسب بل پاتقوا الله في عباده وبلاده

 فلآية الوقوف موقف خاص بين آيها تختص فيه بالمجرمين، وموقف ثان

يعم الخلق أجمعين، وفي ذلك الموقف يعمهم السئوال عن الولاية: ولاية اله والرسول والأئمة، ولأن الأخيرة مختلَف فيها بين الأمة، ترى

تظا تر الروايات أنهم، مسؤولون عن ولاية على بلا


رسول الشا ل . . .
حديث مشهور عنه في كتب عدة وني المصلر ح 10 في امتقادات الإمامية للصدوق قال 10 زرارة للصادق پِ
 باب ما جاء عن الرضا








 البدخشي في مفتاح النجا | 1 م مخطرط والمونف بن أحمد في المناقب 1 الئ 1 من أبي إسحاق=

وقد كتتم تزعمون شركاءكم لكم أنصاراً، فأين نصرتهم لكم وأنتم معهم


:
ليس لهم أية قولة أو فعلة إلًّا أن يؤذن لهم، وليس لهم إلًّا استسلامهم
عابدين ومعبودين لحكم أحكم الحاكمين، وقد يؤذن لهم في حوار لا تأتي لكلّ إلَّا البوار وناراً على نار :

## 

البعض الأزواج يتساءل البعض الذين ظلموا لماذا أغويتمونا خادعين،

=

 اللحضرمي في وسيلة المآل IY عن أبي سعيد عنه المطالب المادي £Y من الواحلي منه الزرندي عقيب حديت الولاية قال الإمام الواحدي : مذه الو الولاية التي أثبتها النبي



سورة ص، الآية: ع7 .

وهكذا يحمٌّلون أوزارهم على الذين حَمَلوهم على الضـلالة كأنهم براءٍ
عما كانو| يفعلون، فيجيبهم الذين ظلموا :








وخلاصة دعوى أزواجهم المستضعفين أننا كنا مؤمنين فصددتمونا عن
 هو الإتيان من واجهة الحق وصورته بسيرة الباطل وسريرته، أن تجعل آيات






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة سبأ، الآيات: الr-Mr } \\
& \text { (Y) سورة الأعران، الآية: IV (Y) }
\end{aligned}
$$

والنهار والإتيان عن اليمين، فإن حجة الإيمان بالغة وحجة الكفر داحضة، وأين بالغة من داحضة؟ وإن كانتا في صراع دائب، فإن سعي الكفر - أياً كان - خائب افالمؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه الـعواضف ولا ولا تزيله

القواصف!!
وكيف يزول إيمان بقوة وسلطان بل وما كان لنا عليكم من سلطان!




 فالمستضعف المقصر في ضـلاله بمضللين ليس إلا رَدْفاً لمستكبرين ضـالين، وإن كان التقصـير دركات، فعلى كلِ دركُه قدر مـا قصّر، نــم






فالمستضيعفون المقصرون هم من الظالمين، ومن أولياء الشياطين،
 تُتَّع وأحكام تُبتدع يُخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجالل رجالآ فلو أن الحق خلص لم يكن للباطل حجة ولو أن الباطل خلص لم بكن اختلاف

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة آل عمران، الآية: MA. } \\
& \text { سورة النساء، الآيات: Qq-qV }
\end{align*}
$$

ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا خـغث فيمزجان فيجيئان معاً فهنالك
 نتعرف من هنا وهناك مدى فرض التحقيق في الإيمان، حتى يتحقق لحد


 يكون دائب التفتيش عما يحقق إيمانه ويبعده عن الفتن، إلَّا المستضعفين في

 يجعلهم قاصرين دون تقصير، اللّهم إلًّا اللذي يعفى عنه لأنه تقصير فصير!

: كَ
مادة الضلال كانت فيكم موجودة، ومادة الإضـلال لمن آمن حقاً فينا

 الطغيان .

المستكبرون يتزايدون في حوارهم رداً على المستضـعفين في ثالوث:


 فسلب الإيمان وإيجاب الطغيان كان يكفيكم ضلالاً! : (1) الإمام أمير المؤمنين ملي "ج بعض ألفاظه.

الفرتان في تفسير الفرآن/الجزء الرابع والعشرون



 مهما اختلفت دركات الظلم :
:
رمر . . لقد حقت علينا حقاً وحقيقة كلمة العذاب بما ظُلمنا أو ظلَمتم بما
 في دفع الظلم عن نفسه أو فضح الظالم، ظالم بحق نفسه وبحق الآخرين،

 : 手)

 يقولون قولتهم هذه كأنهم يعتذرون ولكنهـم لا يُعلَّرون كما المضـئلَّون المقصرون، وقد تكون عذراً لهم في حوار المستضعفين، أن ليس الإضـلال
 مشاركين لكم في الظلم والطغيان:
: (我)

$$
\begin{align*}
& \text { سورة إيراميم، الآية: YY }  \tag{1}\\
& \text { سورة النبا، الآيتان: الانا: }  \tag{r}\\
& \text { سورة النازعات، الآيات: }  \tag{r}\\
& \text { سورة القصص، الآية: זا. }
\end{align*}
$$

في أصل العذاب، إنهم كانوا ظالمين، ولكن دركاته ليست إلًّا حسب

 وإهداء: (من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ولا ينقص أولئك من أجورهم ومن سن سنة سيئة كان عليه وزر من عمل بن بها إلى


 أترى إذا كان ضِعف العذاب لمضلِّلين وضـعفه لمضضلَّلين فماذا تعني
 . ${ }^{\text {نَلَمَوْنَ }}$
هنا الفريقان من المستكبرين المضلِّلين، مهـما كان الآخرون ضلوا بسبب الأولين، فلكلٌ ضـعف، مهـما اختلف ضِعـف عن ضِعِف حسبِ







(Y) سورة العنكبوت، الآية: آ (Y)

(६) سورة الأعراف، الآيات:

نم هناك ضِمف آخر أشد من ذلك مو الانظلام في الإضهلال تم ظلمُ في مي الضــلال، ومن تُم عذابِ واحد لـمن ضـل دون إضـلالِ، فلا مو أضـلَ مَن سواه، ولا هو ضل بمن سواه، فله عذاب واحد.

فمَن دون الآخرين هم في العـذاب الضِّعف مشتركون مهـما اختلف ضِعف عن ضِعف، نم الثلاث في أصل العذاب مشتركون.

أصيلين وفرعيين، دون أن نعذر الآخرين لأنهم مستضععفون، فإنهم

 والمعاد حيث أجرموا الحياة وتطعوها عن أصلها وأتَّاقلوا إلى الحياة الدنيا وزينتها:

استكباراً عن توحيد اله وتخاذلاّ في الإشراك باله مستهينين برسول اله، وَيكأن شركاءمم أعظم من اله وأكرم:

يعتبرون اللدعوة إلى التوحيد شعراً وجِنَّة، فالدعوة إلى الشرك نـثر وعقليَّة، تسميه للنيء باسم ضده، وتحويلاً لحق اللّ إلى ندّه ه.

## 

لا هو شاعر ولا مجنون فيما يحمل من دعوة الرسالة، فإنها حق بما تملك من بينات، وبما صدق المرسلين فيما أرسلوا به، فهل الرسل كلهم شعراء ومجانين رغم كافة البراهين، نم أنتم بشركائكم عقلاء وُأَّنَّنَ تَّهبوْنَ
(1) (1) (1)

فما دواؤكم بعد ذلك الداء العضال إلًّا :

 تبرز يوم تبلى السرائر بحقائقها الشريرة.


لزاماً إلى يوم الدين، تبرز جزاءً وديناً.




 العذاب الأليم!






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة التكوير، الآيات: צז-Y (1) } \\
& \text {.V• :سورة يس، الآية، (Y) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (£) سورة الصافات، الآية: Y٪. }
\end{aligned}
$$

 المـخلَصسون وهم أصحاب اليمين والسابقون المقربون لا سؤال عنهم إلا

(1) (1)
 حيث استقروا في قرارة ثابتة من العبودية، فبَّ يحاسَبون؟
(1) وعم يُساءاءلون؟
إن مثلث الاستناء - منفصلاً بين متصلَين - يناسب أدب اللفظ وحَدَب المعنى، فلأن الآيات المسبقة تحدنت عن الات جزاء ألدّ المججرمين، فليقابلهم

هناك مـخلِصون في عبوديتهم لله - وطبعاً - كما يسطعون، فليس إذاً



 أم خاطئة، فهم المعصصومون أيآ كانوا، مرسلين أم خلفاء لهم الهم منصوصين - كالأئمة الاثني عشر من عترة الرسول محمد

هـم خلاصهـم عن أي ذنب هو بين إخلاصهـم أنفسهم كما يستطيعون،



فالمـخلَصون مستثنون عن أية غائلة وهائلة قد تعم سائر المؤمنين :行

 (1) (7)
 ولا سلطان عليهم فضلاّ عن الثيطان . هنا على ذكر عباد الله المخلصين يعرض لهم صفحة جديدة ليوم الدين وجاه ذلك العذاب الأليم للمجرمين :

آية منقطعة النظير في سائر القرآن تحمل ميِّزات المـخلَّصين بـ ؤِزِّنُ

إنه رزقهم عند ربهـم في بُعديه مادياً ومعنوياً، ومن الثـاني آنهـم لا

. سع ، سورة الصانات، الآيتان: (r) (Y)



(I)
ov : سورة الصافات، الآية (م)



هي عن الحياة البرزخية إلى الحياة الآخرة:

 الأولى

 المححسنين أنهم يُسـألون فيثابون قدر إحسانهـم وزيادة قَدَرَهمه، فإنهـم لا

عبودية اله دون حساب ولا حدود.

فذلك الرزق المعلوم، نعلم طرفآ منه كما هنا وفي سائر القرآنن، ونجهل
 معلوم كما يحدّا
وهنا حسب السنة القرآنية يبتدئ بطرف من الرزق المحسوس، ترغيباً لأحاسيس المؤمنين، ومن نم طرف كما تطرَّفناه من الرزق غير المحسوس،




سورة المؤمنون، الآية: 19. 19.
سورة المرسلات، الآية: Y\&

تمازجها إكراميات سواها ، أم لهم منها قَدَرهم كجزائهم بفضله المقرر لهمم، فلهم مطلق الإكرام، ولكن أولئك لهم الإكرام المطلق دون جدُ وهـم يأكلون فواكههم مكرمين ومتفكهين
: (㿥)
آي الجنات النعيم في سائر القرآن سبع ")، اثنتان منها - وهذه منهما -






رَكِيبقا)

تقابُلهم على سررمـم في أصله لا يختص بهمم، فهو يعمهم وسائر أهل
 فالمكلفون هناك أشتات حسب شتات الدرجات أو الدات الدركات ولا يظلمون نقيراً، فالمقابلة على السرر في جنات النعيم الأصيلة تختص بأهلها، مهـما كانت لمَن دونهم معهم لقاءات وزيارات.
وحين نجد في هذه المواصفات ما تعمهم وكل أصحاب الجنة، تعمهـم في درجاتهمّ، أو أن هذه المـجموعة من ميّزاتهم مهـما عمتهـم مفردات

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفاتحة، الآية: V الآلا }  \tag{r}\\
& \text { سورة النساء، الآية: } 79 \text {. }
\end{align*}
$$



تُذكر خمر الـجنة في آيات عدة لسائر أهل الجنـة، بمواصفات لـات لـها

 للونها كاسمها وسماتها عن خمـا


 النزْف، وعلَّ الغَول - كذلك - مي التصدلُع، بفارق أن الغول مو إهـلاكِ




 الـروح ونزفه، بل وتزيد في الـجسـم طراوة وطلاوة، وفي الـعقل نزاهـة

وعلاوة.
خمر الدنيا تخمر الجسم والعقل تنقيصاً، وخمر الآخرة تخمر النقص والجهل تمحيصاً، وتجعل شاربها سكراناً في الهّ، غفلاناً عما سوى الله، إذ تزداده معرفة بالهه وهيماناً في اله، وكما تُبلّوِر جسمه أكثر مما كانا نزيف خمر الدنيا في انتزاح الجسم وافتضاح الروح، واغتياله لكلا

الجسم والروح، يجعلها تخمر الإنسانية وتسترها، وخلافه المضاد في خمر


في خمر الدنيا كل لغو وتأنيم وكل تصدُّع ونزف وكل غَول، وبخلافها خمر الآخرة التي تزيد شاربها كل صـلا وعقلية أمَّا هي من لذات لا عينّ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علا على قلب بشر !
 (ممم" الذكور هنا للأغلبية الساحقة حيث المخخلَصات كالصديقة الطاهرة
 والجنيات، فإن بين الجن مخلَصين كالإنس مهما اختلفت الدرجات.


 فلا يتعدينهم إلى غيرهمم. وإنما تقع الكناية عن ذلك بقصور الطرف، لأن طماح الأعين في الأكثر يكون سبياً لتتع النفوس وتطرب القلوب. وإنك إن أرسلت طرفك رائداً لـقلبك يوماً أتعبتك الـمنـاظر ومن قصور طرفهن أنهن لم ينظرن قبلهم إلى أزواج آخرين :
 العيون وجميلاتها .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الطور، الآية: بY. } \\
& \text { (Y) سورة الرحمن، الآية: } 07 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$


بيضٌ مكنون برياشها، مـخبوءة عن سائر طلابها إلَّا أصحابها، فلا فلا تبتذلها الأيدي ولا العيون، وعلَّها بيض النعام فإن كِنَّها أحفظ وأستر من سانر الكِن، وهي أجمل من سانر البيض حيث بكنها الانها الريش في عُش عشيش، فلا يمسها الأيدي ويغبرها الغبار، فهي على صفائها كما بيضت، بيضاء تميل إلى صفراء، وذلك الخلط الغالب عليه البياض من مساسن


أصحاب الجحيم أمّاذا من تساول حيبب حميم :



عرض
تكذيبهم وواقعه في الجحيم أنهم فيها مدينون:

تطلُّاً إلى مَن في الجحيم ليروا مصير المكذب بيوم الدين .

ووسطه، حيث عاش في أوساط المكذبين.
أترى كيف يختار المـخلَص قريناً من المكذبين؟ إنه قرين لا صـديق حميم، ولكل إنسان قرناء في الحياة جيراناً أو متعاملين، كما كان لرسول

الهدى قرناء مشركون، ولكن المخلَّص لا يتأثر بسوء قرينه، فقد يؤنر فيه أم لا يؤنر، ولا يتأثر مهما كان قرينه من أقنا أقوياء المضلّلين لحد قال عنه أحد

المخلَّصين :

 كما أنت، بتساقط عن الإيمان كما أنت، ولكن اله صدلّ عني كيدك وميدك

أو من كاد يكاد، إن قربت مني مؤنراً في بكيدك لتردين وُوَلَّلَا نِعْةُ

. نِعْةُ رَبِّهِ
أم إإنه (إنذه مخففة، والشا إنك قربت أن تهلكني، ولكنه يقتضي لام الغاية دون التأكيد، وهنا تأكيد دون غاية، وقد تعني (إنها كلا الشُرط والوصل، كما تعني („لَّه كلا الغاية والتأكيد تغليباً للأخير .






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة النساء، الآية: } 79 . \\
& \text { (Y) (Y (Y (Y) القلم، الآية: Y } \\
& \text { (r) سورة الضهى، الآية: 11) }
\end{aligned}
$$

وتلك النعمة العصمـة بـأنهم من المـخلَصين، تجعلهمَ لا يُحضرون

هنالك رؤية القرين في الجحيم وهو المخخلَص في جنة النعيم تثير شعوره بجزالة نعمته، فيفصح بميزة له أخرى عن أصحاب الجحيم:

 هنـا يقتصروون موتتهـم في الأولى التي كـانـت عن الـحياة الدنيا، ويحتسرونها عن موتة البرزخ وفي الحياة الأخرى، ولمن سوى المخلَّصين اللا


نار - إذاً - ولا ا'هل نار .
 موت لهم في الجنة كما لا خروج لهم عنها، ولكنهم ماتوا كسائر المكلفين

موتة ثانية هي عن الحياة البرزخية :
 فالممخلَّصون هـم مـمن شاء الله ألا يُصعقوا بالصيحة الأولى وسائر أهل الحشر يصعقون.

فللمخلَصين موتة واحدة، وللمخلصين موتتان، وللمجرمين ثلاث ولات

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الصافات، الآيتان: IVA، 1YV، } \\
& \text { (Y) سورة فافر، الآية: } 11 \text { (Y) } \\
& \text { (r) سورة مود، الآية: } 1 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (£) سورة الزمر، الآية: } 7 \lambda \text { ( }
\end{aligned}
$$

 اتصال، فإن المستنغى منه حان حينُه منذ دخولهم في الجنة فكيف تستنى منه
 الحين وإن كانت فهي الأولى التي سلفت
 لا خطأ ولا عصيان، ولا في البرزخ أو الأخرى جزاء وفـاقآل، لأنهـم




 في أعماق التاريخ


 عمومها!

 وامل النار النار جيء بالموت فيلبع كالكبش بين الجنة والنار ثم يقال: خلود فلا موت أبداً



 بقاء النار مهما ماتوا مع الثار النار سورة الانعام، الآية: IVV.
：（19）


 والزقوم هي شديدة الكراهية الكريهة النتنة العفنة، وفي سائر القرآن
侱行

 وللزقوم جرس اللفظ المعلن لجرس المعنى ومَلمسه، كريةٌ بأشدلّه
 وأنته، بأتي في نالوث الآيات ونالوث الصفات：


هي فتنة للظالمين أيّآ كانوا وفي أيٌّ من الحياتين الأولى والآخرة، فهنا يتقولون مازئين بالرسول


(1) سورة الإسراء، الآية: •7.

（Y）سورة الواقعة، الآيات ：（Y）（Y）

 لجراريته：．．．

الظالـم النـاكر ليوم الدين يزيد لـه نكـراناً إذ يسـمـع شـجرة الزقوم
 بأخف النار؟! وما يفيد تمثيلها في طلعها برؤوس الشياطين، ولم ير أحدنا

الشيطان؟!
إن حماقى الطغيان وآباء الـجهالات تجاهلوا القدرة الـخلاقة للشجر
 تكون شجرة الزقوم من جنس النار فلا تُحرق بالنار بل وقد تزيد في حرقة

النار!.
ومههما لـم ير أحدٌ رؤوس الشياطين، يرون في أنفسهـم أنها أقبح الرؤوس فيما يرون، وكفى الشجرة هولاً أنها في بعدي الجهالة من كيانها : شجرة تخرج في أحل الجحيم. طلْعها كأنه رؤوس النياطين. إنها أكلة رؤوس الشياطين، فلتكن كرؤوس الشياطين، وإنهم وقود النار وأصولها فلتخرج هي من أصل الجحيم، رأساً برأس وآصلاً بأصل .

 فتنة للظالمين كما فتنوا، وواقع الفتنة العذاب لهم في أهل الجما الجيم صـيح أن الناس لا يعرفون رؤوس الشياطين، ولكنها مفزعة كمـا
 طلعاً يتطلع لطالع أكلتهم، وإذا كان طلعها كأنه رؤوس الشياطين فماذا - إذاّ - سائرها الني أجمل عنه .

为 عندما تشوكهم شائلة الأُكلة المالئة من هذه الشجرة الملعونة، حارقةٌ

بطونهم، تطلعوا - بطبيعة الحال - إلى شراب يخفف عن وطأتها، ويطفف عن وقعتها، فإذا لهم بشوب من حم حميم يشوبها، فهو يغلي كما تغلي، شوبا


(r) (r)

 لهم مرجع يرجعون إليه ويلجؤون؟ :

我
:
الجحيم: النار الشديدة التأجج، هي مرجعهم فتحرقهم بعد ما احترقوا


 يختم مشهد الظالمين وكأنه طرف من واقعهم المشهود!




$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الواقعة، الآيتان: 0\&، 00. } 00 . \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$







 تَبْدُونَ






 (تَرَّ








وتلكم الأكثرية الضالة دأبّة في الطول التاريخي والعرض الجر الجغرافي،



منهم والناكرين:

 أو مصدقين تاصرين أو مقصرين، حيث نالوا ما تصروا أو قصَّروا شطراً في
 فإن للشيطان سبيلا إلى غير المخلصين مهما كان لمماً أو كبيرة.
 : وسائر المؤمنين أو المكذبين، بادئًا بأول المرسلين العظام نوح

ندأٌ وإجابة مهما كان بينهما من بون كما تقتضيه الحكمة الإلهية، ومن
(1) سورة النجم، الآية: اء.





 من يعطي فنعم المُدعى ونعم المعطي ونعم المسؤول ونعم المولى أنت ربنا ونعم النصير|1(\%)

هَ
 وأهله - هنا - الآهلون للنجاة، من أهله في النسب وأهله في الْهِ الإيمان، فلم
 مهما كانوا أبعد عنه في النسب، فإنما الأهل هن أهنا أهل الإيمان،

 اَأغَمُ لَكَكِمِينَ


$$
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، الآيتاذ: با، 18. }  \tag{1}\\
& \text { سورة نوح، الآية: } 0 \text {. } \\
& \text { سورة نوح، الآية: צ' } \tag{r}
\end{align*}
$$


 (1) سورة مود، الآية: •ع عـ

 وابنه من ذريته وقل هلك، والمؤمنون القلة غير ذريته وقد بقوا؟


 إلًّا من انتسل من أهله وذريته المؤمنين وسائر من آمن معه( ${ }^{\text {آل }}$


مقابل (من آمن" تعني الأقربين، والآخرون هم سمائر ذريته! (r) ا'م إن المحمولين معه كانوا من ذريته وغيرهم، ولكنما
 المحمولين ولم يختصوا بالإيمان، وعلَّ منهم من كان أفضل من ذريته؟
 في روايات عدة، وهي توافق ظاهر آية الذرية. ترى وماذا ترك عليه في الآخرين؟ ومن هم أولاء؟ علَّ الآخرين هـم سائر حملة اللدعوة الرسالية بـعد نوح من إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد
(1) سورة الإسراء، الآية: ب.
(Y) نور اللقلين ₹:
 ولد نوح قال اله


اللر المنتور - أخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سمرة بن
 آخرون عن سمرة وأبي مريرة.

بين سائر الخمسة الذين دارت عليهم الرحى، فربط بينهم برباط الدعوة
 ا(على" وكما ترك عليه سلاماً في الآخرين.

啇


فسلام عليه دائب في العالمين إلى يوم الدين دونما انقطاع لذكراه المجيدة الوطيدة الصامدة فإنه أوّل من انتهض في دعوة با باهظة فائزة، بمقاساة ا'شد البلايا والفتن طول الدعوة، فله نصيب من كل خير وسلام إلى يوم

القيامة!






:( )
فإبراهيم مـمن شـايع نوحاً في دعوة التوحيد، وفاقه فيها، فقد يشانيع



سورة القصص، الآية: الآية: 10.
 الممكانة كإبراهيم بالنسبة لنوح، وقد تتقدم في الزمان وتتأخر في الـمكانة كالنبيين أجمع بالنسبة لـخاتم النبيين، وبهذا الاعتبار يعد إبراهيم في عداد



تفسير البرمان ₹ : • توله













 قبل المكوع والتختم في اليمين فعند ذلك قال إيراميمي : اللهم اجعلني من شيعة أمير المير المؤمنين
 وفيه عن تفسير الإمام أبي محمد العسكري



 هذا، أقول وفيه روايات أخرى مفصلة في شروط الشيعة فراجع.


 خفي بالله، بريئاً عن كل تعلق بغير الهّ، في قمة عالية من توحيد الشا والفناء
في الش والبقاء باللّ .

وإنه تعبير بسيط - لا تعقيد فيه - عن كافة معاني الإخلاص فيا في
 قدر سلامته، وهو يؤدي على إجماله وجماله أوسع مما تؤديه تعبيرات هذه الصفات المتعاليات. وإن مجيئه ربه بقلبه هو مجيئه بكل كونها وكيان وكيانه حيث القلب يقلِّب كله،


 مظاهر ذلك المجيء صراعه في حوار صـارم وعملية صارمة في أوسع ميادين الشرك وأخطرها :


جولة خاطفة سريعة من حواره، والكى تجوالة وسيعة عملية بين الأصنام، ما حمل عبدتها يتربصون به كل دوائر السوء. في حين يرامم عاكفين على أصنام لهم يتساءلهمم في هتاف وانعكاف والألا نكار أثمة الحواس والحواس ألما المة الامضاء. سورة الشعراه، الآيتاذ: 11، 19، 19.

إلى فطرة الله التي فطر الناس عليها، مستنكراً تحجبُّهم عنها وَمَاذًا تَعْبُدونَهِ


 مفترى، وكذب محتلق، لا تملك أية برهنة في عساكر البراهين! وفي بدلية

 إذاً - تعبدونه وأنتم عابدو خلقه، وكيف تلاقونه وأنتم به مشركون، وهو أقبح ظلم وأشنعه؟!
 المدعوين إلى الله لكل داعية قاطعة .

 بيته، يصبح أصرم محارب وأصرحه ضد البيت والبيئة. وإنه في حملته الصارمة العامة الشـاملة بحاجة إلـا

 جبَّار، يجعله مع الأهنام دونما حاجز لكسرهم ولا صدام
 أترى كان به سقـم؟ وما هي رباطه بنظرة النجوم؟ . . . (والله ما


 (Y) المصلر ح Yع في كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى صالح بن سعيد عن رجل من أصحابنا =

تقية(1) التَّوِِيَة أن تلفظ بأمر وتعني خلاف الظاهر منه، فالكذب محرم على أية


. الأمر بين كذب إبراهيم وكذب الرواية عنه فكذبها أحرى من كذبه ِ


 استهانوا به أنه قولة جوفاء لا يتجرأ على تحقيقها؟ على أية حال قبلوا
 بهله الصراحة والجرأة المسبقة والاعتذارة الملحقة، رأى أن حجته القولية

 إنما منى



 الكافي عن أبي بصير قال تيل لابي جعفر پ. يروون منك أنك تكلم قلى سبعين وجهاً لك منها المشرج؟
 سقيماً وما كذب.
 كذبة ورووا فيه حديثاً عن النبي الهِ


 سورة الانيياء، الآية: ov.

فأراد أن يشرك أبصار القوم مع بصائرهمه، وحواسهـم مـع أفئدتهم في
 لذلك وهو يهدف الهدف العظيم يضطر إلى ادعاء العلة عن مصاحبتهمم،
 البال، يتقطع فؤاده حزناً على ضهلال قومه المبين، ويتميز غيظاً آنهم لم يلبوا


استقبالي :
إني سوف أموت(1) ولم أحقق بغيتي في تحقيق دعوتي، والموت في تحسرٍ سقمٌ على سقم! أم إني سوف أسقمه، وهذه طبيعة الحال لكل إنسان أن يعرضهـ سقّمٌ مَّا في كل مستقبل . . . أسقام كلها مـادقة في حال واستقبال، في جال جـسم أو حال، اللهم إلًا سقم الجسم في الحال إذ لا رباط له بالنظر في النجوم . وأما نظرته في النجوم، فليست إلى نجوم السماء رؤية ظاهرة، وإنـما
 ومماشاةٌ، وفقاً لما كانوا يزعمونه من دلالات النجوم على ما ستحدل الات من


 يعارض قضـاة وقدرأ من محاسبات الخسوفات والكسوفات والزلازل في احتمال دون قطع!
 سأسقم وكل ميت سقيم وقد قال اله (Y) سورة الانعام، الآية: (Y)

(انظر في النجوم|" ظاهراً، واستطلع منها متظاهراً أنه سيسقم حين
=



 بزعس انه يرد تضاء اله من خلقه، وفيه باه من سعيد بن جير تالل: استمبل أمير
 النجوم الطالعات ونناحست السعود بالنحوس ولذا كانا مثل منا مذا اليوم وجب ملى الحكيم
 لك بمكان قال أمير المؤمنين ? الما تصة صاحب الميزان وتصة صاحب السرطان وكم المطالع من الأسد والساهاتات في

 وانفرج برج ماجين وسقط سور سر نديب وانهزم بطيق الروم بأرمينية ونقد ديان اليهود بابابلة وماج النمل بوادي النمل وملك ملك إفريقية أكنت عاليأ بهاب؟ تال: لا يا المير المئمنين
 جاسوساً للخوارج في عسكر أمير المؤمنين نظن الملعون أنه يتول خذوه فأَخل بنفسه فمات




وأما حرية ولهبه فلهذا فذامب عني ومذه مسالة عميقة أحسبها إن كنت حاسبا
 إني تد ابتليت بهذا العلم نأريد الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع ورايت طالع الثر الثر جلست ولم |ذمب فيها ولذا رايت طالُ الخير ذمبت في الحاجة فقال لي : تفضى كبك وني عن الاحتباج هr روي انه


 في نيل المحبوب ودنع المكروه وينبي في تركك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ريه=

اللخروج أم بعده، أم „نظر في النججوم" نظرة الاعتبار بأفولها وحراكهيا
 يضمر في ضميره أن نظرة واحدة في النجوم التي يحسبونها أرباب الأنواع
 بأحاسيسه المفكرة العاقلة أن كيف يعبدها ذلك الجم الغفير من الناس ومن شفاء ذلك السقم الحالي أن يكيد أصنامهم بعد أن يولوا مدبرين،








: (6)

 =
 كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار سيروا على اسم الشا وعونه.

$$
\begin{aligned}
& \text { سورة الأنياء، الآية: هـ } \\
& \text { (Y) سورة الصافات، الآية: بها (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الطور، الآية: צY. }
\end{aligned}
$$

 كان حاضرآ كما كانت سنتهم في تقديم الأطعمة لآلهتهمَ، ولا بلا بلَّ لآلهة مجسمة وهي تمانيل ذوي الأرواح - لأقل تقدير حياة للأكل، إيقاء لها

 المألوهين؟ وهو حجاج على الآلهة بعد الحجاج علا على المألوهينين، وله فيها
 دون آلهة علّهم يتنهون.
ومن تم روغ (اعلى" ذهاباً للقضـاء عليها روغآ نانياً عليها هوَّرْبًا
بآَآلِيَينِ
يرى جواً خالياً عن رصد العيون، فيدلف إلى أصنامهـم فيجد باحبا باحة قد اكتظَّت بالتماثيل وانتشرت في أرجائها الأصنام، فيخاطِّا
 فأخذ يلطمها بيده، ويركلها برجله، وتناول فأساً وهوى عليها يكسرها جا جلر
 عمن انتهك حرمة الآلهة ليرجعوا إلى أنفسهم ما مؤلاء يأكلون ولا ينطقون فكيف يُعبدون؟!

 لها من معركة صاخبة صـارخة أعماق أسماع التاريخ، مَقتل الآلهة التي كانوا يعبدون، وقد شفى من نفسه سقماً كان يشكوه :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سررة الصافات، الآية: بها } \\
& \text { () (Y) (Y) } \\
& \text { ov : سورة الانيباء، الآية) (r) }
\end{aligned}
$$

:(4) (4)
وكيف أقبلوا إليه دون بيوتهم وأشغالهم ولا يعلمون ماذا فعل بآلتهم؟ علَّهم تسامعوا بالخبر، أم خمّنوا تحقيقاً لتهدد إبراهيمه، فلذلكّ إلكّ أقبلوا إليه يزفون: يسرعون حاملين أهسابهم على الزفيف لمعرفة الـحال ورال بكل عجال، وهم جمع كثير هائج، وجم غفير مائج، وهو فـي فرد ورد واحد لا لا يخاف







 كيف تعبدون ما تنحتونها أنتم، عبادةً الصانع للمصنوع والـخالق للمخلوق؟ فإن حقَّت في مذا البين عبادة فلتعبدكم ما تنحتونا نـئ نم لا علا عبادة
 اله صانع كل صانع وصنعته||(r) تلك - إذاً - عبادة تمجها الفطرة ويرفضها العقل وكافة الموازين العقلية وسواها! ويا لها من حجة بالغة دامغة قد صفعهم بها صفعةً نبَّهتهم عن
(1) سورة الالنياء، الآيات: 7V-09.




غفلتهم، وأيقظتهم عن غفوتهم، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون في

ليس (اما تعملونه هو نفس العمل أيآ كان فإنه مخيَّر لا مسيرّ، وإنما هو




 فهم باختيارهم ينحتون ويعبدون ما ينحتون! .
 إلًا أن بحرقوه كما أحرق أكبادمم:

:(4) (4)


. (1)
فيا لبنيانهم الجحيم وجحيم البنيان من أجيج النار، تتميلّ فيه حرقة أكبادمم، فقد كان لأحدهم أن يحرقه بقليل النار، ولكنهم أجمعوا ليتشاركوا

 حججه، كما عارضوه عملياً رغم حججه! وأين يذهب كيد العباد المهازيل
(1) سورة الانيباء، الآيات: v-vu.

أمام ميانة الله للخليل اللَّا إلى أنفسهم في كل ترذيل بكل سفالة وخسار
(1) (1)

لقد كانوا بشركهم سافلين وخاسرين، فأصبحوا بدائرة السوء على
إيراهيم أسفلين وأخسرين.
إذ دُحضت حجتهم عمليةً بعد دخضها قولية، خسارآ إلى خسار وسفالاً
إلى سفال!
ليس لحماقى الطغيان أمام دعاة الحق إلًا منطق السيف والنار، عندما تعوزهم كل حجة وتُحرجهم كلمة الحق :



من قصص إبراهيم ومن نم الثانية ${ }^{\text {(r) }}$
(1) سورة إيرامهم، الآية: MQ.


 كذب فلما تولوا منه مدبرين الثى عيد لهم دخل إيراميم



 ليس على ظهري أحد يعبدك فيره ويحرق بالثار قال الرب : أن دماني كفيته، فذكر البان من


 إيراميم من البرد حتى تال اله ججرائل
 النار سخره حتى أحرتد قال، فامن له لوط نخرج ههاجراً إلى الشام مو وسارة ولوط.








- وقربة إلى الله

إنها هـجرة في المكانة قبل المكان، يترك فيها أباه وقومه وأهله ووطنه

 أو لم يكن مهدياً لحد الآن حتى وَسَيّْبِينِهُ؟ للهدى مراتب فوق بعض،

 فسحتها، وبأعوانها كإسماعيل وإسحاق قرتي عينيه، وهي تتمئل في بلائه




هنا إبراهيم الوحيد وقد ذرف الثمانين بلا عقب يخلفه يستوهب ولداً من
$\qquad$
(Y) (Y) المصلر سورة مريم، الآية: ع^.

الصالحين، فيبُشَّر ببكر وُلده إسماعيل غلام حليم، ومن نم يثنٌّه بإسحاق نبياً من الصالحين، وقد يجاوب هذا الترتيب نص التوراة كما في التكوين 17 ا

 تدعو اسمها ساراى بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضاً منها ابناًا . . . .




 القمة في ذبح إسماعيل مهما بطن لسائر النبيين، إذ لم يوقف أحدٌ موقفه

البلاء المبين :
"产

إسماعيل بكر ولده، رسول نبي مـادق الوعد حليم، والوالد يذرف





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة مريم، الآية: عه } \\
& \text { (Y) سورة مريم، الآية: عه } \\
& \text { (Y) (Y) } \\
& \text { (E) ( }
\end{aligned}
$$

والرواية القائلة إن الذبيح هو إسحاق إسرائيلية تخالف نص القرآن إذ
(1) يبشره بإسحاق بعد قصة إسماعيل

كما سعى في دعوته، فليس - فقط - أنه بلغ السعي لحاجياته النـيا
 لما عمل مئل عمله||(r)

ومن بلوغه معه السعي أن سعى معه بين الصفا والمروة بعد ما طافا البيت (افلما صارا في السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. . . . . . .

فقد بلغ معه السعي ولمَّا يتم الرحلة إلى ربه واللدعوة المتناصرة إلى دينه،


الختلان الروايات من الففيقين في "امن مو اللنبيح إسماميل أم إسحاق؟ه تقطعه الآيات حيث


 فقال

 اللصالحين وقال في سورة الصافات: فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل من ماجر قال:



الثقرآن من نبئهما (تفسير البرهان ع : . .

نور الثقلين ₹ : 19
 يعني إسماعيل بن إبراهيم الـخليل
 سورة البقرة، الآية: الـير الـ

وقد استجيب في هذا الدعاء كما يتوافق له النصّان من التوراة ومن القرآن:

(r) (1) (1) .

ونص الاستجابة حسب الأصل العبراني في التوراة كالتالي :


"الإسماعيل سمعته (ابراهيم) ما أنا أباركه كثيراً، وأنمّيه كثيرآ، وأنمره


وأجعله أمة كبيرة|"(r)
بعد هذه وتلك يؤمر الخليل بذبح إسماعيل وليس ذبحاً واحداً، إلَّا
 عنه عه إذاً فتسليمهما لهكذا ذبح دونما سؤال علَّةٍ ولا خَطِرةِ ببال، إنه القمة
 لو أمر إبراهيم أن ينتحر كان عليه أسهل من نحر إسـماعيل، فقد أمر
 وقد بلغ معه السعي ووصل إلى ذلك السعي بمساع الهجبرة الهاجرة بواد غير
(1) سورة البقرة، الآية: IYQ.
 لأبي عبد اله






.

 ابنه فيها، والوحي منذ نزوله ماض لوقته المقرر، صارم للموحى إليه؟ إنه ما رأى في الرؤيا صيغة الأمر بالذبح حتى يمري يمضي فيه دون تروّ،
 وإنما تلمح لوقوعه، وفي الثانية تقوى هذه اللمحة، وفي الثا ولالثة توصل لهد





...
(1) سورة إبراهيم، الایة :
 (r)
 الرواح أمن اله مذا الحلم أم من الثيطان نمن نم سمي يوم الترية المية نلما أمسى رأى مثل ذلك
 وملا هو تول أمل الثفسير . . أتول: من المتمل صدقة إلا في شكه أم من الشيطان، وكما ذكرناه في الـتن .
سورة الألنياه، الآية: vr.
 نسيان، وأن مفاد رؤياه باقِ إلى الحالل وحتى يتحقق عمليآ، ففي الماضي مجال التحول نسخاً في الحال!
 على الذبيح كما عرض على الذابح، ولكي يُسلم كما أسلم الذابح، دونما مفاجأة عليه فيما رآه! فلا يأخذه على غفلة وغِرّة تنفيذاً لما رأى، بل تحضيراً له لككي يرى ما رأى ولينال هو الآخر أجر الطاعة، وليسلمب هو الآخر



ففي رؤياه تلك بلاء، وفي عرضها على ابنه بلاءً ثانان، وفي تحقيقها بعد
 التالية لبلاء أبيه آزر وقومه، وبلاء النار وسائر الباء
 الدالات على قمة التسليم لرب العالمين! دون اللفظية التي يلفظها كل إنسان أيآ كان وأيان!

 تروٌ ومهلة! مشاورة ما أورعها وأروعها لتحقيق أمر هو بظاهره إمر، لكنه لا لا مرد عنه ولا محيد ولتجري سنة المشاورة حتى فيما لا محيص عنه لغرض


$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: عان. }  \tag{1}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: } 109 \tag{r}
\end{align*}
$$

 علمياً وعملياً في أمر، كالمعتاد منها، أم ليستفيد المشير فيما يستشير فكذلك الوا الأمر، أم ليفيد المشير مستشيره أمن ذا تما تمحيصاً له وتدريباً يبلْغه مبلغه،

وهكذا كانت مشاورة الرسول محمد وإبراميم الخليل!
 كأنها كانت نظرة حاضيرة دونما حاجة إلى تأملة وفكرة، حيث بيلغ بير معه السعي فارتقى في سعيه إلى القمة التي ارتقى إليها إيراهيم من قبل، فتجاه

 إليه من فعل الخيرات يراه الذبيح فكيف لا يراه الذابح؟! ولكنه بحاجة إلى صبر خارق وتسليم فائق ليس في طَوق الإنسان أياً


 الرحمة، وتلميح أديب توصية إلى أبيه بالتصبر كما هو يصبر وأين صبر من صبر!
منا لا تأخذه بطولة ولا شجاعة واعتماد على ممة ولا يرى لنا لنفسه حولاً


المذبح بكل طوع وتعظيم :


 حاضر التسليم عملياً، بعد تحضيره نظرياّ، وأين القول من النظر؟ وأين النظر

من العـمل؟ (تقولون في الـمجالس كيت وكيت فإذا جاء الـجهاد فحيدي حياده!
 إسلامههما وتلَّه هنا حديثاً، وهو مطوي يعرفه بطبيعة الحال كل علا بالموقف والحالل، ولا نجد لـ (افلما . . ." جوابآ، وقد طوي عنه لأنه مدهش

 القلل، إسلام لا يفوقه إسلامّ.

إنه ليس هو الشُجاعة والجرأة ولا اندفاعة وحماسة في الميدان، يَقتل فيه المجاهد أو يُقتل، ولكنه لا يقتل نفسه، بل أنفس من نفسه: إسماعيله،
 علَّه قال لأبيه بين إسلامه وتلّه : „لا تذبحني وأنت ناظر إلى إلى وجهي فترحمني فلا تجهز علي، يا أبت اشلد رباطي حتى لا أضطرب فتُضرِب عني، واكفف عني ثيابك كيلا ينتضح عليها شيءّ من دمي فتراه أمي فتحزن، أُسرع مر السكين على حلقي بقوة . . ." فهله وتلك أحاديث تروى وليس هنا


إنه ما تلَّه على القفا مهما كان أبعد عن الانعطاف، وإنما „للججينه كما يفعل بالذبائح كلها، فأفضل الأعمال أحمزها.
 اللمدية الواردة على عنقه، إذاً بخطاب النسخ لما أمر؟ فإنه يجوز حين العمل

 الجمرة الثصوى نعرض له الثـطان فرماه بسبع فساخ فلما أراده . . .

ولمَّا يتم إذا كان أمر الابتلاء لا أمر العممل، فقد نُستخ أمر الذبـح ولـمّا
يعمل :

 المدية وقعت بين أمر الخليل ونهي الجليل : پالخليل يأمرني والجليل ينهاني"
 من الجليل خلاف كل التآمرات على الخليل ولينجوا في معركة هـاخبة بانين



خلاص من خلاص وإخلاص من إخلاص؟ .
 إنها فوق المواصفة والإدراك ولذلك يطوى عنه إلى أمر الخلاص وإِّا كَنِّلَ

 الجسد الذبيح والدم المسفوح ولم يكن بنفسه مقصوداً، وإنما بالإخلاص في تحقيقه وقد حصل :
 لقد جُدتَ يا إبراهيم بكل ما تملكه وفوقه، وجُدتَ بإسماعيلك وهو أعز من نفسك وكل نفيسك، بكل هدوءء وطمأنينة، فلم يبق هنالك إلًّا اللحم والدمه، وهـما ينوب عنهـما أي ذبح من لـحم ودم هو رمز للفداء، وغذاء

للفقراء.
لقد كانت هنا مشييتان، ظاهرة باللذبح كما أمر اله تشريعاً في ابتلاء،

$$
\text { (1) سورة الأنياه، الآية: } 79 .
$$

وباطنة ألًا يُذبح تكويناً جزاءً البلاء للمحسنين، فقد أأمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل وشاء أن لا يذبحه ولو لم يشأ أن لا يلا يلبحه لغلبت مشيئة إبراهيم
(1) مشيئة الها . . 11

أترى مناك تورية في أمر الش؟ واله لا يورِّي، ولا يقول أمره ونهيه إلَّا صُراحاً! كلّا إن الهُ لا يورِّي .
وإنما يمكر الماكرين عن قوة، وليس منهم إبراهيم، ولم يكن أمره إلَّالّا

 فلم تكن هناك أية تورية!.
: (等)
 الكبرى، حيث أتم به كلمات حمٌّل لتدليلها على معانيها، التي تتوحد في غاية التسليم لرب العالمين :

## 




نور الثقلين ₹: • •

 من الشجرة ومو يشاء ذلك ولو لم يشأ لم ياكلاه ، ولو أكلا لغلبت مشيتهما مشية اله وأمر إيراميم . . .

 عن مطاء بن السائب قال كنت قاعداً بالمنحر مع رجل من تريش نحدثني القرشي قال =

تم وليس عظيماً وجاه المفدى له مهما كان عظيماً لأنه عطية الرب من الجنة، فأين إسماعيل اللبيح وأين هذا الكبش أيا كان من كبش التأريخ؟ نمّ وليس لزام
("ذِبح عظيم" وحدته، خلاف (لذبح عظيم") حيث تشي إلى وحدته! . . .

يخمر قرناه المعلقين على الكعبة المشرفة(1)!
 وهو أعظم من إسماعيل فكيف يفدى به لـمن هو آدنى منها نم الـم الذابح

 ونفلاً لغيره في غيرها، بادئة من ذلك الكبش وإلى كل ذَبح في مُنى إلى يوم اللدين، ولا تنافيه الروايات القائلة أنه ذلك الكبشا الأضحى.
 الآخرين، فيه رموز عدة كل واحدة في حدها عظيمة، فهو ذبح عظي
 أمتولة أولى للتضحية والفداء، والأضاحي كلها أمثأله الاًّا في اللحم والدم! = وني نور الثقلين \&:
 مسجد منى بجبال الجمرة الوسطى وكاذ يمشي في سواد وياكل في في سواد وينظر ني سواد ويعبر ني سواد ويبول ني سواد


 تخمرمطا نخمرمما فإنه لا يبني آن يكون ني الييت شيء يشغل المصلين.

إن مناسك الحج كلها رموز، ويبدأ قسم منها من قصة إبراهيم في ذبح إسماعيل كرمي الجمرات والأخاحي في منحر منى
إبراهيم يرمي الشيطان المتمثل في صورة شيخ هرم عند الجمار الثلاث
 تضحيته، والسبع رمز إلى شيطنات سبع، والثلاث إلى شياطين ثلاثة. اللحاج يبداً في مناسكه ببإحرامه من مكة المكرمة، نم إلى عرفات



 للشيطان بمـختلف شيطناته برمز رمي البجمرات، وإنباتاً للرحمن برمز التضـحية والفداه، ونقصاً عن نفسه بحلق أو تقصير خلاصاً عن نفسياته وإنياته، وإخلاصاً له، تهيئة لها وتعيداً لطريقها إلى طواف وسعي أماذا . فلما يرجع من جبهة العقبة وقد رمى الشيطان الأكبر، ينحو نحو المنحر
 أمميتها وعظمها، فهي إذاً "دِّبح عظيمه" . فالزاوية الأولى منها رمز التفدية للنفس في الله، أنني يا رب - وبعد نفي الشُيطان - حضَّرت نفسي للفداء في سبيلك وبأمرك، ولأن الانت الانحار محورَّم في



$\qquad$ (1) سورة البقرة، الآية: 197. (Y) سورة الحج، الآية: وب.

والثانية رؤية سيول الدماء والأشلاء حتى لا يهابها في سبيل الهُ دفاعاً وجهاداً أن يَقتل أو يُقتل، فإن لمعرض الديا استقبال المعارك الدموية في سبيل الها، وهذه ثانية الشعائر .






 وهدي اقتصادية في بعد واحد هو الركن الركين في ظاهر الأمر، المأمور بها

 الدماء والأشلاء! هكذا تصبح الأخاحي قياماً للناس بسائر الشعائر والمناسك، وكما قام



 في جنبات روحية واقتصادية، لا أن يهدروا أتلال اللحوم تعفِّن جو العبادة

(r) سورة المائدة، الآية: ar .
(£) (لقد نصلنا القول حول حكم الاضضاحي في منى بعيداً عن كل إسران وتبنير في كتابنا (أسرار - مناسك وادلة حج) باللفة الفارسية فراجع، وكذلك ني سورة الدجج.
 تركاً لذكر إبراميم وذكراه في التضحية والفداء، لـحد أصبح تقد الصديم الضصحية من فروض الـحج في مُنى، كمـا وأن إبراميم شيخ الما الأنبياء يُذكر

بمناسبات هامة رسالية في كتابات الأنبياء وفي كل حياتهم :





هذه الأدنى وفي الآخرة إلى دار السلام وتلك بشارة أولى لإبرامهيم بإسماعيل غلام حليم حيث بلغ معه السعي وحلم في البلاء المبين ومن ثم ثانية:


 السعي وتذبَّح، وقد تتطلب هذه لأقل تقدير ثنلاث عشرة من السنين، فهناك

 المحسنين من ذرية إسماعيل محمد وعترته المعصومون، ومن أظلم الظالمين من ذرية إسحاق الصههاينة الممجرمون، والـى عرض موجز عن جمموع من



 آلكُخِيِينَ
 اَ أَسْنَ筑造

 كَ (478)





هنا منن ربانية على موسى وهـارون، ابتداءً بسلـب هو دوماً يتقدم
 يذبحون أبناءمـم ويستحيون نساءمم وفي ذلك بلاءٌ من ربهم عظيم!
 بالحجة منذ الدعوة، وأخرى في خوض اللجة حيث أخرق فيها فرعون وملأه

## 

نصرة بعد نصرة، والكتاب هو التوراة، أوتيته موسى أهـلاّ، وهارون فرعاً، وهو المستبين حيث يستبين في هذه الرسالة السامية ما تتطلبها دعوة للأمة إلى صراط مستقيم كما :

صراط العصيمة العبودية والرسالية وصراط الدعوة الصارخة الصـارمة،
لحد:

وعلَّه مخمّسَ المنة ولا سيما الضلع الأخير : الصراط المستقيم، فـ :
: (
سلام معهم وسلام في الآخرين اللذين هم استمرارية لسلامهم.

الذين يحسنون اللدعوة إلى الله والدعاية له.
: (4ivis) (

وقد تضـاربت الأخبار والأقوال حول: من هو إلياس، والمتقن هو أن إلياس هو إلياس، فلا تهمنا أسماء تختلف عن النص أو تخالفـلفه، ومحطة رسالته هي الإنذار :

الله، وبأسَ اله، وأيامَ اله؟.

وبعل هي أحد الأونان المعروفة، وكأنها كبير الآلهة عندهمه، وكيف تذرون دعوة أحسن الخالقين وبعل من مخلوقيه دون الأحسن، وأنتم أحسن



 من نبات هو أدنى من حيوان هو أدنى من جان هو أدنى من إنسان، فما هذه


هـم كلهم، من المكذبين وسوامـم، إحضاراً للحساب، فابلى نواب أو
عقاب


${ }^{(r)}$


دعوتَه ورسالتَه حيث المرسلون - تِلَّ بعضهـم لصِق بعض - يتناصرون في الدعوة الرسالية دون خمول ولا فتور .



في القرآن؟ ومن مو وإلَ كَآِينَهِ مداً كما في قراءة آخرين؟


 الفصل بين „إلْ وياسين"؟
أم هو المـخخفف عن „إلياسيّين" فيعني به إلياس وآلكه وأتباعه من
 وكيف يختص إلياس بهذه الكرامة الشاملة دون إبراهيم وموسى وهارون وهم ا'فضل منه وأنبل؟
 نبياً غير إلياس لا نعرفه في سائر القرآن! وإذ لا مدجال فيما نعرف لـ وإل كَاسِينَ فهِ هو هو (آل ياسين"؟
ترى أنه بعد מإلياس" لأنه ابن ياسين؟ ولا نجد في سائر القرآن نبياً
المد مو قراءة نانع وابن عامر ويعقوب وزيد بن علي وابن عباس وعمر بن الخطاب والكسر
قراءة آخرين
(Y) (Y)

سورة الأنعام، الآية: 0 مر

ينسب إلى أبيه أيأ كان، فإن نسبة النبوة تغنيه عن أية نسبة！نم وصصيح النسبة پابن ياسين＂أو \＃الياس بن ياسين＂، وأن يذكر أولاً بنسبته ثم تثنى． أم إنه آل محمد، فإن ياسين من أسمائه في القرآن، عنى بها بها النداء في
 وكما اتنقت عليه رواية أمل البيت في حجاجات وإجابات عن السؤال حول ｜آل ياسين｜｜（t）

اللدر المنتور 0 ： 0 －أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله：



 المحيط V：




 في القيمة وعنه عن أبي عبد الرحمن السلمي ألن عمر بن خطاب كان كان يقرأ مذه الآية فقال أبو
 اللرحمن الأسلمي أخرجه عنه بعدة طرق ابن بابويه القمي في اللخصال ولم






 عباس بسنده عن الصـادق ⿻上丨𣥂⿵⿰丿⿺⿻⿻一㇂㇒丶𠃌⿴囗十

وكيف يسلَّم هنا على آل ياسين ولم يُذكر يس بنفسه وهو الأصلـ! وليذكر خاتمة الذكرى من هؤلاء النبيين فإنه خاتمهم! نم إفراد الضـمير في
 قد يعني پآلك ياسين" - فيما يعنيه - كلا إلياس وآل محمد فإن كلًّ من


 محمداً

 وإذا كانت (1آله مدآ، والكتب المتواتر من القرآن دون مدّ، فهل ليس ذلك تحريفاً في الذكر الحكيم؟ كلَّ فإن قراءة المدّ مروية عن الأربعة الكبار وعليها إجماع أئمة أهل البيت
فقد اختص آل محمدل النبيين الكرام ولم يسلم على آلهم، وكما اختص الرسول وآله بالصلاة عليهم

= الأخبار بإسناده إلى كارح صن الصادق الا

سورة الصافات، الآية: 1 الانيان
سورة الأاحزاب، الآية: 07.
( 1 ( 1 (





عما نزل بقومه
 هي امرأته الغابرة في كفرها، الغائرة مع الغابرين


: \% . . .
على آثارهم الخخاوية

ومم على طريق الحجاز إلى الشام.
وهذا مرور خاص بواقع آثارهم لخصوص المارِين عليهم القاطنين في أرض الحجاز، نم مرورٌ لكل ساكني المعمورة.

ومن نم مرور شامل على تاريخهم كما حصل حيث اتمرون عليهم في
القرآنذ|(1)
= وذلك أن اله


 -rוז . نور الثقلين من الإمام الصادق


 - (1)





 فيونس ذا النون صاحب الـحوت هنا في الصافات يذكر بتفصيل من قصته، والثلائة الأخرى كملتقطات منها، وموامش لها، ولكِلٍ تفسيرٌ في


## 

وهل إنه إباق عن رسالته ولمّا تكمل؟ وهو خلا وها العصيمة والاصطفاء




علَّ الإباق يشمل الثلائة كلها، وطبعاً دون إباق عن الرسالة، بل قلة

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، الآية: 4A. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنبياء، الآيتان: AA، AV، } \tag{r}
\end{align*}
$$

الصمود عليها وكما يروى عن الرسول قليل الصبر على قومه والمداراة لهم، عاجزاً عما حُحمّل من ثقل أوتار النبوة
(1أعلامها . . . 1 (1)

 نجاته ولكن :







 هلاكاّ، كرآ على أشرَّ مما فرَّا .

 العصمة، فالرسل درجات وليسوا على سواء.

 تومه ومو ابن ثلائين سنة وكان رجلاً . . . الحليث بطرله ذكرناه في 19 بَ من الفرتان. .
سورة الانيباء، الآلية: AV. AV.

الفرقاذ في تفسير القرآن/ الجزء الرابع والعشرون



 (1) ${ }^{(1)}$ (1)
 وفي ذلك اللبث المقدر المعلق شاهد صدق على إمكانية زيادة الأعمار مئات الأضعاف والآلافات

فلبقاء الإنسان حياً في بطن الحوت، دون جو مالح للتنفس، وهو في البحر، ليس له إلًا دقائق معدودة، فأين هي ولإلى يوم القيامة؟ فإذا قدَّرنا مكوث الإنسان حياً في بطن الحوت لـخمس دقائق أصبح مكوث السنة/ • Qrrv ضـعفاً فكيف بالآفات السنين إلى يوم الدين؟ وهل إن ذلك المكوث - وليس إلا للنبهة عن خطأ - أهم، أم مكوث صـاحب الأمر الحجهة بن الحسن المهـدي عجل الله تعالى فرجه الشُريف، حيأ يرزق، لإقامة دولة إسلامية عالمية سامية.
 التقدير عشرة أضعاف العمر المتعوَّد، وسنة واحدة من مكوث يونس في بطن

 مكوث يونس فتصبح سنة من مكوته/ م . . .


 الكى يوم الإحياء!
 لبعثهم جميعاً، أم إن ذلك فرض وتقدير، ولا ضير في عدم الموت لإنسان
 الحساب خلاصة عن هذا البدن وليس كله، فلا بد إذاً من موت حتى يبعثوا كما يناسب حياة الحساب.

(الْعَراءه هو المكان المكشوف الذي لا ستر عليه ولا ظل فيه، والنبذ يرمز إلى رفض وترذيل كما في آياته كلها إلَّا ما هي في مريم
(r) ${ }^{\text {r }}$


والاعتراف بالظلم.

الإباق؟ ولكي لا يتأذى بحرِّ الشمس :

وليكن الإنبات فور نبذه، فإنه من إكرامه، وفي تأخيره دون ستر بالعراء
ذمُّه ومو غير مذموم .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل عمران، الآية: 110. } \\
& \text { (Y) سورة مريم، الآية: Yالآ. }
\end{aligned}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الرابع والعشرون

 وأبق إلى الفلك المشحون، فسجن هو وزال الحذاب عن قومه، معاكسة




 أرسله إليهم كانوا مائة ألف، ولو لم يزد




(1) سورة يونس، الآية: 9^.

中


 صَدرِِينَ










 آلَّنُونجا! ضيزى ما لها من مئيل

ففيما يفترون على الله اتخاذ البنات، هم يفترون على الملائكة أنهم
هؤلاء البنات:
 وقد خلقوا من بعدهم، وحتى لو خلقوا قبلهم أو معهم فما هـم في خلق

 فلا ولادة لا حقيقية ولا تشريفية، لا أنثويَّة ولا سواهـا، وفي كلمة واحدة (إنهم لكاذبونه وحتى لو اتخذ ولداً فكيف يصطفي لنفسه البنات على البنين؟ أإيثارأ على نفسه وليست به خصـاصـة على فرضها - مستحيل في ساحة الربوبية
:

هذه الغلطات الغليظات التي لا تدخل في أدمغة المـجانين فضـلاّ عن سائر العالمين! .

يبين فريتكم الكذب كحق متين، وليس ذلك إلًّا كتاباً من الله كما يوحي إلى المرسلين
 وليس (اكتاب اللهال لأنه مستحيل على اله.

$$
\text { (1) سورة الكهف، الآية: } 01 .
$$

 آية النسب هذه هي الوحيدة في نسب الجن من الله ولادةً، وقد تعنيه


 ما تتعالى عنه ساحته، آيّاً كان الواصفون، مهما كانوا مؤمنين ومخلصين.

فإنهم لا يصفونه إلَّا كما وصف نفسه.
فكل توصيف إيجابي من أي واصف بعيد عن ساحته لأنه نابع عن
 أخلصهم اله عن كل شين ورين، وعن كل جهل، هم الهم يصفونه كما هو أهله، لأن الله صنعهـم كما يشـاء، ولا خطأ في صنع الله، فلا خطأ - إذاً - في وصفهم لشا هـا في التوصـيف الإيـجابي، وأمـا السلبي فيشـاركهـم في صـدقه
 يجهل، دون أن يصورّر عن علمه مفهوماً إيجابياً كما يفهمون، فإنه تشبيه! ال إذاً فتوصيف المحخلَصين عاصم ومعصومّ، إن في سلبية الصفات أَم في في
 مأموم، وتوصيف من سوامـم قد يكون إلحاداً، وأخرى شركاً كما يـا يصفه المشركون أن بينه وبين الجنة نسباً!

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الزخرن، الآية: } 10 \text {. } \\
& \text { (Y) سورة فاطر، الآية: بر. }
\end{aligned}
$$

 من أصنام وأونان وطواغيت
: (4isis
لستم أنتم العبدة والمعبودون على الها بعاتنين، فتنة تنقلب فيها صفاته الحسنى إلى ما تبغون أم تنغَلب فيها ذاته عما هي عليه، إلًّا فتتة عليكم
:


فهذا الاستنناء منقطع يقطع كل فتنة على اله، الًا فتّةً راجعةً إلى فاتنين $!^{(r)}$ (r)
نم وغير الفاتنين من المعبودين كالملائكة فهم كما يقولون:

مقام في أعمال، ومقام في درجات الأعمال، دون تجاوز عنها ولا قيد
: (锶)
نَصِفُّ جنوداً لرب العالمين، صفوفاً متراصة لانتظار الأمر وتحقيقه:

وهم "اصافون لا يتزايلون ومسبحون لا يسأمون"(£).

سورة آل عمران، الآية: •1.
سورة مريم، الآية: 4 .
: (4ing \%
 وهنا نتلمح من (الصافون . . " استحباب الصفيف حالة التسبيح العبادة، وقد كان النبي

فالان، أقيموا صفوفكم، يريد الله بكم هدى الملائكة . .

: (4) (4is)

أَنَّن . .
ولو أن الذكر يجعلهم عباد اله المـخلَصين، فما هو الفارق بين ذكر الأولين والآخرين، إلا أن ذكر الآخرين هو أقوى ذكر للعالمين، فلماذا لا يؤمنون، فضلاك عن كونهم عباد اله المخخلَّصين الا
: (4. (4i)
هذا الذكر العظيم، القرآن الكريم، رغم قولتهم الخواء





(1) سورة الأنياء، الآية: •1 الآية.

. اللر المتور أخرج ابن مردويه عن أنس الن النبي (Y)

الفرقان في تفسير القرآل/ الجزءء الرابع والعشرون



: (4ivay استئصالهمه، ا'م حين موتهمم، فإنهم لا محالة مغلوبون
: (鹪)
 ولكنهم سوف لا ينتفعون!

استعجالاً لـمرسى الساعة، أم مرسى العذاب قبل الساعة، وتلك إذاً حماقة كبرى. .

.

I


مكيّة وآيـاتها ثمان وثمانون





屋 عَذَابِ







أنزل عليه القرآن ومن في منزلهه، وأما نحن فـ (اما ندري ما هو"؟(1) "


 علم لنا إلًّا ما علمتنا !


 مقسمأ لأجله إلَّا (ص!"!

## 

يذكِّر الفِطُر والعقول، وهو ذكر في كافة الحقول، ولأنه بنفسه دليل على وحيه الصادق، يذكركم أن رسوله هو الصادق الأمين، وكما الرسول هو بنفسه



ذكران لِصقَ بعض، يشهد بعضه على بعض، وينطق بعضه ببعض، ذكراً عن كتابي التكوين والتشريع، وذكراً لـمواضع الغفلة من الفطر والعقول والعلوم!

اللدر المتور 0: YQ7 - أخرج عبد بن حميد عن أبي صالح قال: سئل جابر بن عبد اله



سورة يس، الآية: 79.

سورة ص، الآيات: 17-17
ذكر على ذكر يوضحان كل صغير وكبير، وكل دقيق ورقيق وَضْح
الشُمس في رابعة النهار، فلا يبقى مع ذكرها أية غفلة :
: فليس كفرهم بذلك الذكر، لقصور في الذكر، وإنما لتقصير منهم أمام
 جعلوا أنفسهم في ثِّق يقابل شق الرسالات الإلهية : فنحن رجال وهم رجال و الـ لا يفضل رجال عن رجال، بل نحن أرجل منهم وأنبل في بنين وقوات

وأموال!
 قرون كافرة مضت وغبرت درج التأريخ (أهلكناهمم" هـلاك استئصال
 وفرار وخلاص.
 ويا عجباه من عجبهم



أدلة كذبه دعوته إلى خلاف الأصل :
: وي! كأن الأصل الأصيل في الألوهة هو الآلهة، فالداعي الثى إله واحد يدعو إلى شيء عجاب! وترى كيف انقلب الباطل أصلاٌ والأصل باطلا الا
 على أهالة العدد ورغم أن الأهل بين المشركين - أيضاً - إله واحد هو

خالق الكون: (اولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن اله قل




فيه، وعلى مدعي الزيادة أن يأتي ببرهانان فهنا يصور النص مدى دهشتهم من هذه اللحقيقة الفطرية العقلية، التي






 وفي وُوَنَّكَقَ

 فقد انقلبت حرية العقيدة - الفطرية العقلية والعلمية - لديهم أسراً وأسر
 من رانت قلوبهم وعميت بصائرهم أن يعكسوا أمر الحق والباطل، تصهويراً
 سبقت لهم من الله الحسنى
 وكأن الملَّة الآخرة هي الأخيرة قبل الإسلام: المسيحية، التي شاعت

فيها أسطورة التثليث؟ أم وملة أخرى ممن عاصروهم حيث الإشراك أصبح

 وهكذا يكون أهل الباطل، إنهم لا يفتشون عن الـا الحن
 وأهله!
وهذه طريقة مكرورة ماكرة في الأجواء الطاغوتية، حيث يصرف فيها
 الحقيقة المنشودة، حيث اشتغال الجماهير بمعرفة الحقائق خطر عليهم، إذ

يكتف أباطيلهم وأضاليلهم، فيصعب بذلك استحمارهمم.



 وإذا كان الذكر ينزل على بشر ميلنا، فكيف أنزل عليه الذكر من بينـا ونحن أولى به منه، وليس ذلك العجا

 يوبوا ولات حين مناص!.


(r)
(Y) سورة الإسراء، الآية: •• . .
(1) سورة النمل، الآية: 1 1.


(1) يَجْمَمُونَ
: 金险 هنا - في الككون - أسباب عادية متعلدُدة لكل متسبب بها تـا تقتضيه لحاجات، وهناك أسباب علمية لا تُنال إلًاّ بالكشوف العـلا درجاتها، وهنالك ثالثة لا تُنال إلًّا بالوحي إلى رجالاتلها بمن له ملك السماوات والأرض فذو القرنين يُتبع سبباً وسبباً وسبباً من القسم الثالث بما سبيها الله له في مسيرته الأرضية الكبرى، والرسول محمد الأفق الأعلى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى . وأما أسباب التكوين الخاصة بمن له ملك السماوات والأرض وبيده ملكوت كل شيء، فلا تُملَّك لأحد أو تُخوَّل.



 رحمة ربك العزيز الوهاب، ويختصوا وحيه بمن يشاؤون.
 على الوحي في الملا الأعلى، وأسباب الأرض، حيطن علدا على قلوب المون الموحى إليهم، وليحلّد وحي الله كما يحلدّدون، ويهبط إلى أي مهبط يحبون.

فهذه الآية وأثبامها من آيات الأسباب ترمز إلى أسباب غيبية لم تكشف البشرية عنها النقاب، وسوف بكشف عن بعضها، الحا الحاصة بغير الوحي، وغير الخاصة بالله، على ضوء الكشُوف العلمية المتواصلة. وهناك أسباب لا سبيل إليها بأي سبب من الأسباب، ولن يكشف العـي العم

(1) بكل مكان إلَّا آنه لا يُرى1


 أسباباً تنزم في الأرض والسماء.

 مُلك السماوات والأرض ومَلكِهما وأسبابكهما الغييية الخاصة!

 إن صرُح الوحي لا يُساوى أو يسامى بـ ؤجْند مَّا وكَ وكل الأجناد في


 سورة العنكوت، الآية: 1 ا 1 ال
(1) (1)
 كما يثبـت الخخباء بأوتاده، ويقوم على أعمـاده، أوتاد الأبنية الـمشيدة اللمشددة، والقواعد الممهلدة التي تشبه الججبال في ارتفاع الرؤوس ورسوخ الأصول، حيث الجبال قد تسمى أوتاد الأرض، فأبنيته كانت كالجبال الأوتاد، كالأهرام التي تقوم في الأرض كالجبال.

الأيكة هي الغابة الملتفَّة وهم قوم شعيب، ومؤلاء هـم الْمَ أطنى وأنحس



لقد جنَّدوا كل طاقاتهم وإمكانياتهم، وحصروها في تكذيب الرسل، فحق عليهم عقابي في الأخرى، وأحياناً في الأولى زيادة عليها، فهم وُجُندّ



ما ينتر مؤلاء الناكرون ليوم الحساب - واقعاً دون انتظار - إلًّا صيحة
واحدة ما لها من مهلة حتى قدر فَواق.

فقد ينتظر الإنسان أمراً هو مصدقه فناظره، وقد لا ينتظره إذ هو ناكره فغير ناظره ولكن ذلك الأمر هو ناظره، وهناك نظرآ إلى المستقبل الواقع يصح القول أنه ينظره .

والفواق فتحاً هو الراحة، وضمماً هو فواق الناقة، والنص كالأول، إذاً فما لهم من هذه الصيحة من راحة، فلا إفاقة من سكرتها ، ولا استراحة كربتها ولا قدر فُواق، كما يفيق المريض من علته والسكران من نشوته.
 لهم صيحة يوم الدنيا هي عذاب الاستئصال، نم لهم ولكّل العالما لقيامة الإماتة، هي لهم أولاء عذاب، ومن نم صيحة قيامة الإحياء، ولا فَواق لأيٍ من هذه الصيحات لهو لاء الأنكاد!
 أَلِّسَبِ فلكل صيحة قبل يوم الحساب فواقٌ بعدها، حيث النوم في البرزخ

 ولا فواق.

ويا لُعُجالة الحماقة لهولاء الأغباش يستعجلون قِطَّهم من صيحة الحساب قبل يوم الحساب، ومههما تكن لهم من صيحة يوم الدنيا فما هي إلًّا دون صيحة الحساب! !
والقِطَ في الأصل هو المقطوع عرضـاً كما القِدُّ هو المقطوع طولاّ، إذاً فهو النصيب المفروض المفروز، ولكن قط الصيحة الأخيرة ليس مفروزاً
 فيها فواق، خلاف سائر الصيحة قبلها حتى صيحة الإماتة فإن بعدها وقبل الأخرى برزخ فيه نوم مهما قل أو كثر، وهو فواق!
سورة غافر، الآية: الآية : 7 . .


















الروحية والزمنية، بيانَ الواقع الرسالي لهذا النبي الملك، وإجابةً عن
 ومال؟

فذلك لمصداق من مصـاديق الرسالات السامية، أن ليس بين القيادة


 بينهما أحياناً كما في داود وسليمان واخرى فصل بينهما لشراسة الزمنيين من ناحية وتقاعس الروحيين أو او سائر المؤمنين من أخرى كما عشناه طول القرون الإسلامية.

وثالثة محاولة إيمانية صامدة من المؤمنين لكسر جبروت الطواغيت
 نجاحه لاستلام السلطة الزمنية هو من جرَّاء تخاذل المسلمين إن الم لم ينصروه،
 وأرواح العالمين لتراب الشهداء مقدمه الفداء.

ورابعة هي من جراء الثورة الحسينية كالثورة الإسلامية السامية الحاضرة . في إيران، حيث يقودها ابن الإمام الحسين

ذلك الأيدي الداودية هي أيدي السلطة الزمنية إضـافة إلى الروحية، وثالثة يد التجاوب معه في تسبيحه من الجبال والطير، ومن أهم أيديه يد


الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الرابع والعشرون


 هذه الدعوة، فلتجعل الصبر زادك في هذا الطريق المليء بالدماء والأشلاء،

مفعمة بكل ابتلاه.
重
: (简)
ويا لها من يدِ في الغيب، إن الجبال الجامدة غير الشاعرة بظاهر الحال، هي تسبح معه بالعششي والإشراق . لا - فقط - معية واقعية، فإنها مـع كل الكائنات، ولا - نقط - معه! بل ومعية تَسامُع أهواتها في تسبيحها ، كما . ولماذا - فقط - العشي والإشراق؟ لعلهما تعنيان مسان مساءَ صباحِ تعبيراً ثانياً عن الأوقات كلها، ولأنهما ركنا الأوقات، أم تعنيان وقتي الْصلاة، أنها كانت مفروضة في شِرعته في الوقتين •
 إضافة إلى تسامِع أو سمعه فقط.
 العظمة لهذا النبي الملك العظيم!
 مُلك مشدود بعناية الله، شديد على أعداء الله، مديد في أرض الهّ، . . . .


إضافة إلى الحكمة وفصل الخطاب، فالمُلك دون حكمة ساقط، والحكمة دون مُلـك غير مشدودة بـالواقع الـملموس، ومـمـا دون فصل الـخطاب مفصولان عما يراد منهما!

 حكيم، كمعرفة مختلف اللغات حيث تفصل بين مختلف المخخاطبين في

اللغات(1)
ومع كل ذلك تراه يُبلى ببلاء؛ وأنت لم تبل بمئل بلائه العناء، فمهما لم يكن لك ملك، فهناك الحكمة الحكيمة القاصعة، وفصل خطاب قاطع دون ابتلاء في هذه السبيل مهما ابتليتَ بقوم لُدٌ ما أتاهم قبلك من نذير !

 : سَوَّكِ الَحِّرَ طِ
 ومن آيته تسؤُر المححراب: ارتقاءٌ بتكلف إلى سور المـحراباب، دون بابه






 المؤمنين را


 وهو النبي الملك فكيف يُشطط؟.
 المـختلقات الزور أقحمت في رواياتنا، تُضرب عرض الحـر الحائط، وعلى من نسب إليه الزنا بامرأة أورياه الحِحتيٌ حدُّ القذف، لا سيما وأن سليمان حسب الخرافة الإنجيلية ولد منها(1)!
 الَكِذَابِ


كأن العصمة العلمية الإلهية منا انقطعت عن داود فتنة له، ولكي لا يزهو بشد الملك والحكمة، ويلمس تماماً أن العصمة الإلهية هي - فقط - التي تعصمه عن الأخطاء.
والقضية - كما هي معروضة - تحمل في باديها ظلماً مارخارَا مستيراً، لـحد يحمل داود النبي الأواب على الحكـم العاجل، دونـمـا نَظِرَة دفاع للمحكوم عليه أو سؤال عنه .

وا داود


 امرأة أوريا وأنه قدم زوجها أمام التابوت حتى قتل تم زوج زوجها؟


 بدعوى المدعي دون سماع إلى المدعى عليه؟.
 قوته وشدة وطأته في ملكه!
 فالظن هنا بمعناه كما في سواه، دون العلم بتأويل، إذ لا مدخل ملا ملا منا كلعلم أنه فتنة إلهية، وإنما ملامححها تدل دلالة راجحة غير قاطعة على أنها فتنة!
 ولماذا (اغفر لنا له ذلكه الحكمَ الشطط؟ لأنه كان ابتلاءً إلهياّ، وكان العجال في الحكم لظامر الفخامة في الظلم، فلم يحكم عن شططط، ولا جهل، بل عن غفلة ابتلي بها كفتنة إلهية يتكامل بها بها عباده المـخلَّصونا
 الإيمانية.
لذلك تراه يغفر له فور ظنه، نم يمدحه بما يزيح عنه وصمة خلاف
العصمة، نم يجعله خليفة في الأرض :


: (أَفِّابِ
أترى يُوسم داود بوسام الشُرف هذا، حاكماً مطلقاً بين الناس، لأنه ظلم في حكمه، أم لأنه غُفِر له عن شطط حكمه؟!


 كما في غيره لا تعني خلافة عن الله، فإنه إشرالك باله وأضل سبيلاّ، حيث اللخلافة تقتضي مستخلَفاً عنه متجانساً، الميت أو السافط عن كيانه، سبحان

اله العظيم
وإنما تعني خلافة الحكم الرسالي عن رسول آم رسل سابقين
 إلى جعل إلهي، فلا خلافة الرسول عن رسول، ولا خلافة خلفاء الرسول
 فخليفة الشورى! هو خليفة الناس دون الرسول، كما الخلافة الحاصلة بالسيف والنار، دون شورى ولا جعل إلهي، هو خلافة السيف والنار . فحقًّ

 حكمت بغير الحق قبل هذه الخلافة، وهو طبيعة الحال في غير فير المعصومين، ولا دليل على عصمة غير أولي العزم قبل رسالتهم. يرى داود هذه التجربة المرة قبل خلافته، ولكي يذكر حاله قبل خلافته.
 العشرة عشيرتها الواحدة أنها خطيئة صـغيرة، بل وأصغر بكثير من خطيئة آدم، وكلتاهما كانتا قبل الرسالة.


 فيأخذ من مذا ويعطي هذ!!






اتُرى بعدُ أن هذه العشر الكاملة كلها لما تحتف به من خطيئة كبيرة هي الزنا بامرأة أورياه الحِقِّي وقتله لكي يخلص منه؟


 الَكَ



 إن المولود عن زنا ومبة إلهية ونعم العبد إنه أواب؟!

ومما يُحير العقول أنه خاض جماعة من المفسرين مع إسرائيليات مختلَقات مُقحَمات في روايات إسلامية حول هذه الفتنة الداودية خوضـاً

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة ص، الآية: (1) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآيتان: YO1، YO (Y) } \\
& \text { (r) سورة الإسراء، الآية: } 00 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الرابع والعشرون
كبيراً، تتنزه عنه طبيعة الإنسان العادي غير المؤمن فضـلاً عن ذلك الرسول
العظيم! .
وحتى الروايات التي حاولت تخفيف الوطأة عن تكلم الأساطير سارت معها شوطاً أو آشواطاً، وسحبت معها أشراطآ، وهي - أساساً - لا تصلح للنظر، فكل واحدة من أوصافه العشر جند صـامد يذود عنه هذه الوصمات!




 إلى ربه ويؤوب! . . .

تنيههات على ضوء هذه الآيـات:
1 - إن للمُلك والأيدي زهوة لا تُبقي ولا تذر، فليتحذر عنها كل ذي
بصر، وحتى داود النبي، فليستغفر ربه سترأ عن الزهوات الهاجمة إليه:

 يدفع عن النوازل، لا أنه يرفع الكائن الحاصل!
Y ع - على الحاكم بين النـاس أن يتخلى عن كافة الطوارئ، آفاقية وأنفسية، فلا يتأثر بأي مؤنر، فلا يتبع الهوى فتضله عن سبيل الله، لا ال الها

r
 وهل الركوع هو الركوع؟ والسجود أفضل منه في الخضيوع الركو الركوع المقابل للسجود هو الركوع، ولكنما المطلق منـ منه - كما السجود



ونسجدها شكرآ1|")








 الحساب نكران للألومية وحتى لو كان معه شريك أو شركاء. بل هو الحق، وخلقه حق، والكون مخلوق بحق، مما يتطلب خليفة في
 النبي
 . 威教

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الرابع والعشرون



 نجعل تسوية بين الصالحين والطالحين، فكما المفسدين والفجار ليس لهم في ظن اللذين كفروا حساب، كنلك الك المتقين ليس لهم نواب، فهو فؤلاء إذ ينكرون المعاد، هم يسوون بين الفريقين في حساب اله اله حين لا حساب اله ولا ولا عقاب ولا تواب، بل وللفجار فضلهم إذ حظوا بحرية الشهوات يوم الدنيا



الباطل، لأن الهه لم يجعل أهل الحق عنده بمنزلة أهل الباطل|"(ع) ولكي يظهر الحق ناصحاً ناصعاً وتكون كلمة اله هي العليا وكلمة اللذين

كفروا السفلى، فهذا :
 إنه وْمُبَرَكِّ فيه من كافة البركات التي ترقى بالإنسان من أسفل السافلين



(Y) سورة النجم، الآية: YY
(1)
\&V : سورة نصلت، الآية الآلا (Y)
(£) تفسير البرمان ع:


لا . . والآية القرآنية تُتدبر من زوايا نالاث ولكي يظهر لُبابها لأولي
الألباب.


 تعنيه
فكلما تدبرت في آية أكثر وأكثر، عقلتها أكثر وأكثر، في مسالات فاسحة واسعة فإنه كتاب مباركُّ لا حدَّ لمغزاهِ هِ ولا ولا وقفة لمعناه في مرماه!






 كَ



 سليمان النبي الملك هنا وهبة ربانية لداود: لِنْمَ العَبْدُّهُ ولماذا؟

فهل تصدق - بعد - الفرية التوراتية والإنجيلية على داود وسليمان، أنه وليد زناً وباني المعابد الوثنية على الأتلال لنسائه المشركات الماتمأمّا مي من

هرطقات جارفة هراء! (1)


ففي إنجيل متى: (إنن داود الملك ولد سليمان من التي لأورياه (1 : 7)
 كلَّا! يا مدنسي الكتاب المقدس، إنه وفبة إلهية لا من دعارة، وهو نعم العبد إنه أوابا
 العبادة كأنه هو العبادة نفسها رغم أنه ملك!
(اسليمانها وهو مذكور في (IV) موضعاً من القرآن بكل تبجيل وتجليل، هي لغة عبرانية تعني المليء من السلم، فهو - إذاً - عبارة أخرى عن الِّئِّمَ



كِ

 السكون بكل استقامة ووقار، جياد شديدة الجري وسريعة إذا جرت وعدت، وهي خيل الجهاد.
مَلِكُ كسليمان النبي له سيطرته وسطوته، تعرض له صـافناته الجياد
 غفلة ولا رعونة، وليست مقالته حينذالك إلًا الصافنات الجياد - فقط - للجهاد، فما أحببتها عن شهوة مال أو جماله،
=

 عقائدنا

ولا عن كبرياء ودلال، ولا عن شهرة ونوال، وإنما ؤَمَن ذِكِر رَبِّه حب
 فليس سليمان يحب شيئاً من مال وجمال إلا عن ذكر ربه، لا عن دافع شهوته ونزوته، ولا يختص ذكره لربه بصلاته وصيامه وقيامه في عبادة ربه، بل ويذكره فيما هو رمز للغفلة والزهوة، فلا يبطر في نعمته، ولا يعشو عن
 وهذه السنة المجيدة في ذكر الله هي سنة الأوابين، الذين حياتهم أوبة



 المتوارية في سيرها بالحجاب.
 يقضي فائتة الصلاة، أهم أرباب؟ أم عباد أمئاله وهم أقوى منه؟. تم وليس للشمس المردودة المختلَقة سوق وأعناق حتى يمسحها وُرُرُوهَا
 كما في مختلف الروايات، وحتى لو أنها أغفلة عن الصـلاة فما ذنبها حتى تذبح، بل المذنب آنذاكُ هو نفسه فليذبح - إذاً - نفسه! وحين يترك هو صـلاته للجياد، نم يذبحهها،ظلماً بعد ظلمب! فكيف - إذاً - كرامة رد الشمس؟ وأخيرآ فماذا يفيده رد الشمس؟ آلكي يصلي صـلاته قبل غروبها؟ وقد غربت! وحتى إذا رجعت فعليه صـلاة قبل رجوعها : اصـلاة الفجر"ه وقبل غروبها (اصلاة العصره" وقد فاتت الفائتة على أية حال!

وحتى لو طلعت ليوم واحد عدة مرات، فلكل طلعة وغربة صلوات فلا
 ليومها يرهقه لأداء فرائضه مرة بعد أخرى، فليق فـي ما فا فاتته من فريضة ليومه

أو غده!
 إذاً - أواب إلى التي أغفلته عن ذكر ربه حتى توارت الشـمس بالحـواب فلماذا تُستجاب دعوته لرد الشمس وقد زاد غفلة - على غفلته - معمَّدة!


 عن العصمة!

 مقالته الشاكرة ويتلطف بالخير الناشىء عن ذكر ربه اضطفق مسحاً بالسوق والأعناقه . !

ولو كانت المتوارية بالحجاب الشمسس المُقحمة في هذا البين، لاستلزم
 بيّن حيث يجمع بين غفلته عن صـلاة طيلة المدّة، وذكره أني غفلت عن ذـر الـي

ربي!(1)
(1) تفسير البرمان ₹: \&V عن ابن بابريه في الفقيه بإسناده قال زرارة والفضل قلنا
 ヶ.
 صلامها

وبعد كل ذلك ففي رد الشمس من الناحية الكونية قفزة إلى الوراءه، تخلفاً عن ستها في دائب سيرها، وفي ذلك كورها وتمام دورها قبل قيامتها!
 مرد له على براءة ساحته القدسية قبل رسالته مما افتري عليه، فضلاّ عما بعد


والممفترون هنا يجعلون من النعاج والنعجة امرأة، ومن امرأةٍ زوجة أورياه، إقحامات واتهامات رديئة دنييَّة لا تُنسب إلى الأوباش الأغباش، فضلاً عن خليفة الها في الأرض!
(اعبدناله في صيغة الجمع تصوغه كأفضل عبد يجمع في عبوديته بجامع


فـ (اناله وهي ترمز لجمعية الصفـات، تـجعل داود عبداً لله من كافة الجهات، دون من يعبد الهل على حرف. . . ! ويا ترى كيف يليق بـ (اعبدناهل
=
 فقال: ردوما علي يعني الأفراس وكانت أربعة مشر فرساً فضربا





 [ص: : وتا تال: تطع سوتها وأمناتها بالسيف!

سورة ص، الآية: צM.



سورة ص، الآّات: • • - \&
أن يرتكب جريمتي القتل والفحشاء، أم كيف يليق بربنا أن يجعله قدوة
 فيقضي على روح مسلم ومنكوحه لقضـاء السعـار الحيواني من شـهوة

الجنس؟!
 الهجريمة النكراء؟ وهي أيدي الرحمة الفائضة الغزيرة التي جعلته حقاً
(اعبدناه!
ووإِنَّهُ أَوَبُ هُ كثير الرجوع إلى الله، كيف يناسب أوبته هكذا إلى سعار
الجنس، رغم توبته؟
وهل وإنَّا سَخَّرَّا لآلْبَالَ . . .
 زوجته بكل حرية ودناء؟؟!
 الإنسانية؟!

لكي يُعتل! !
 بحق رجل مسلم مجاهد؟!


عليه من فتك وقتل وفاحشة!! (1)

 داود وسأل عن المراة فقال واحد: اليست مذه بنت بشتع اليعام امراة أوريا الحتي؟. =

تم وفي هذه البادرة الهامة مطلع للعائشين نصف الكرة لردها، حيث يبصرونها راجعة بعد غروبها، ومطلَّع الآخرين، لمكان التان التأخر في أوقاتها، وفي ذلك إجماع قاصد ملموس لسكنة الأرض كلهمم، فكيف يختص رانصن نقلة بأشخاص خصوص؟

ومن النـاحية الأدبية كيف يكون انـعم الـعبد إنه أواب. إذ عرض عليه . . . فقال إني أجبته فهل إن التغيافل عن ذكر الرب في مـعرض

 وكيف يقدم عشياً عرض الصافنات وهو وقت الصلاة؟ غفلة عامدة ما

لها من عاذرة؟
هراءات خارفة، ومختلقات جارفة أقحمت في أحاديث الإسلام، ونحن بعرضها على القرآن نضربها على الحائط!

 حيث التواري ليس ليواري عنه حب الخير عن ذكر ربه. فأرسل داود رسلا" واخذلما فذخلت إليه ناضطجع معها ومي مطهرة من طمثها نم رجعت إلى



 ويموت. . . فقتل أوريا كذلكل . . . . . . . . . . ندبت بعلها . ولما مضت المناحة أرسل داود إليها وضمها إلى بيته وصارت لـ امرأة ورولدت لـ ابنأ أتول وفي إنجيل متى ا: 1 "إن داود الملك ولد سليمان من التي لاورياه!
 الجياد بمعشر الجنود، وليعلموا أن سليمان يحب الجياد - فقط - للجهاد.
 حجاب البُعد عن سليمان، فأزال أحد الحجابِّ



 الضراعة البالغة والبكاء، والمبالغة في إظهار التوبة، وأما أن يقول متهورا



 وترى ما هو الجسد الملقى على كرسيه وممَّ أناب؟ مل هو جسد سليمان نفسه حين مرض لـحد كأنه جسد لا لا روح لهـ الهـ وصحيح التعبير عن المرض هو المرض، دون الجسد الصريح في ميت! نم


على أنه غير سليمان نفسه!


 صشراً، وأخرج ابن جرير عن السدي أن الثيطان حين جلس على كرسيه أربعين يوماً ... أترل والنها خرافة نكراء مراه!

ولأنه حيٍّ غير مريض، وإلقاء الشيطان على كرسي الحكم الرسالي إلغاء للحكم الرسالي!
أو أنه جسد صبي له كان (ااسترضعه المزن خونا

 يخافهم ولا مُميت - كما لا محيي - إلًّا اله!
أو أنه ولثّ له من واحدة من السبعين امرأة جاءت بشِّق ولد، رغم ما
 اله(r)؟ وقد يجوز ولكي لا يقول لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الشا ومهما يكن من شيء فليس الجسد الملقى على كرسيه من شأنه حتى يكون شائناً فيه فيستغفر وينيب، فإنما له صـلة بشأن منه، فتنة له في غير محظور ولا مشكور .
فالابتلاءات مختلفة حسب مختلف المبتلَين، فكما أن منها جزاء بما عمل من سوء تنبيهاً وتخفيفاً عن جزاء، كذلك منه ما يبتلى بها عباد الها الصـالحون ولكي يزدادوا من ربهم زلفى، فإن أفضل الأعمـال أحمزهـا ،


الططبي روي أن الجن والثياطين لما ولد لسليمان ابن قال بعضهم لبعض : إن ماش له ولد كلنقين منه ما لقينا من أيه من البلاء نأشفق


 ملى سبعين امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجامد


 سورة البقرة، الآية: 1Y الـا
$\qquad$


أتراه لأنه عصى ربه يطلب منه ذلك المُلك القمة، بديلَ التوبة؟ وكما قالوه في عرض الصافنات الجياد؟!
 فما فزع من ذلك الجسـد اللذي عكس هـواه في سبيل الله، فلمما نجـح
 محظور، وهُمَّ أنَّبَهُ إلى ربه في استيهاب الملك القمة. ولماذا الاستغفار من ترك المشكور - إن صح الحديث إن ترك إن شاء اله -؟ لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين! !
 على كرسيه كان من يرجو سليمان أن يرثه ملكه، فلما ابتلي بموته استبدل به ما هو خير :
 أتراه يبخل في ذلك الاستيهاب الاستيعاب، فيتطلب ملكاً لا ينبغي حتى لخاتم الأنبياء روحياً، ومن ثم لخاتم الأوصياء زمنياً وروحياً ومو يصفهـا لانـا

على البدل كأفضل محبوب كما في النص العبراني التالي : (احِكو مَمْتَقِّم وِكُولُو مَحَمَّلِيـمْ زِهْ دُودِي وِزِهْ رِعِي بِنُتْ بِرُشالًامْ) (نشبد

الإنشاد: 0: 17).
(افمه حلو وكلُّه محمد هذا محبوبي وهذا ناصري يا بنات أروشليمه" . وذلك بعدما يصف محبوبه بأوصاف فائقة في آيات سابقة، فكيف له أن يفضّـل مُلكـه على مـحبوبـه الـوحيد؟ كـمـا وأن أبـاه داود يصـف اللقـائـم


 البِعد القريب والبِعد الغريب، ونحن نبعِّد البعيد ذوداً للبخل عن ساحة سليمان، وتأثيراً منه وأبيه في المُلك العالمي الأخير للقائم المهدي


 وأما زمنياً وروحياً معاًّ فالقائم من آل محمد ا' فلم يأت حتى الآن ملك يملك طول ملكه.
(1) راجع الرسول الإسلام في الكتب السماويةه .
 جعفر 局




 نقلت له تول رسول اله



 (r) اللر المنور 0: با با - أخرج الحاكم في المستدرك عن عمر بن ملي بن حسين قال مشيت مع معي وأخي جعفر نقلت: زعموا الن سليمان عن أبيه عن علي عن النبي النبي
 الاستيهاب القمة، والقرآن حمال ذو وجوه فالحم الوملوه على أحسن الوجوه، والجمع بين الوجوه الحسنة هو أحسن الوجوه! وقد يخرج المسيح ومحمد


يكون كثالثهم سلطة فوق كافة السلطات الروحية والزمنية.
 الملوك، وسليمان النبي عاش كأفضل عيشة الملوك مهما لم تملكه زموة

الملوك!

 نبوة، والإمام المهدي الذي ألوتي أقوى قوة روحية وزمنينية ليس في عداد الملوك ولا النبيين، فلا ينبغي أن يقال له: مَلِك، لأنه فوق الملوك، وألو ألن عيئته عيشة أفقر الفقراء.
 طرف من ملكه الني لا ينبغي لأحد أن سُشُرت له الريح تجري

حيث أصاب، فهو إذاً راكب الريح يسوقها كما يسوق ركاب الطائرات(1) .

(r) ${ }^{(r)}$

(1) راجع سررة سبا من الفرتان تجد تفسيراً مفصلاً لآية الريح.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة سبا، الآية: اY (Y) }
\end{aligned}
$$

بأمره ألًا تستصعب مطاوعة أمره، نم وقد يتجمع العصف والرخاء، أنها تجري سريعة تعصف، ولكنها عصفة الرخاء كأن لا حرالك لها الا، رغم آن

الاضطراب وشديد الحراك من خلفيات السرعة.
فالريح العاصفة الرخاء كانت له مركبة فضائية لا تشعره بحراك



الإمام الحسين ©
وهذه الريح هي من أسباب السماوات والأرض، التي لا تسخّر بالعلم،
 التي تخص ربنا - تسخَّر لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه .



 وقرنهم في الأصفاد هو من ذوق عذاب السعير •






 سليمان يديه ولعنه ودعى عليه وأمن على دعائه الإنس والجن فاليت اليت وسارت. سورة سبأ، الآية: IY


أتراه عطاءٍ فوضى في منٌّ أو إمساك بغير حساب؟ كَلَّا حيث المُعطى له
حساب دون فوضى :

فزلفاه عند ربه تمنعه عن فوضى العطاء والإمساك، وحسن مآبه يدفعه ليكون العطاء والإمساك آثبين إلى الله، فما سليمان - إذاً - إلا أداةً لمرضاة اله في ذلك العطاء بغير حساب.


أترى أن الها يسلط الشيطان على عبده ورسوله أيوب أن يمسه بنصب


هنالك سلطة ممنوعة للشُيطان على المخلَّصين هي على عقولهم وأرواحهم وأعمالهم، لكيلا تبطل حجج الله على عباده ، ومنا سلطة ممنوحة على أبدانهم وأموالهم هي من الابتلاءات الربانية الشاملة لعباد الشا الأمئل منهم فالأمثل .


. إنَّة
فيا لهذا العذاب الجسداني من عذوبة روحية حين يصبر العبد عليه

دونما شكوى ولا نكوى، وكما نراه في سائر الصالحين طول الزمن الرسالي
 اللدعوة، أم في طريق التكملة الرسالية لتكمل اللدعوة، وهذه الثانية تمئلت

(


نصان في سائر القرآن يتحدثان عن بلوى أيوب وصبره عليها، باختصار
في الأنبياء، وفصلان هنا .
ذلك النبي العظيم الذي طمع النيطان في تضليله بنصبه وعذابه، أن يصدّه
 ولم يرجع عنه على طول المدة وطائل النصب والعذاب إلًّا خاسئًا وهو حسير! أجل، وليكن أيوب قبساً وهَّاجاً في الإيمان، ومثّلاً عالياً وحيداً في الصبر واليقين، حيث ينكص الشيطان على أعقابه ويجمع شياطينه المردة، ويوحي لهم أن اله ليس ليصدهـم عن أية أذى يريدونها بـا بأيوبه، فقالوا



ولقد سُلّط الشيطان على قصوره فجعلها قبوراً، وعلَّ على ولده أيضاً



يريد الشيطان ليضطر عبد الله أيوب إلى اختراق نوب الاصطبار إذا تهدمت عليه أركان حياته، في ماله وأولاده ودُوره وحالهـ الهـ ويريد اله ليجعل
 للمصابين، وعزاءٌ للمكروبين، وسلوى للمرضى والزمنى والمجروحين. مرت الأيام، وتحدرت الأعوام وأيوب لا يزال على شكاته حتى هزل


فراثه من الآلام.
فرّ عنه الصديق، وجانبه الرفيق، ورغبت عنه الرؤوف العطوف الحنون حيث تحننت عليه ما وسع قلبها الحنان، وعنيت ونـي ما استطاعت إليه سبيلاّ، ورَفْت عليه بجناحيها حورا، وبسطت له أكناف قلبها،
 ولكنها ظلت أيام مرضه حامدة راضية، مؤمنة محتسبة. لهذا أعيى أمر أيوب عبدُ الله إبليس عدو الله، ولم يبجد إليه سبيلا إلَّا
 رجلاّ وقال: أين زوجك؟ قالت: هوذا عميداً وقيذاً، يتضور من الحمىى، ويتقلب مما ألح عليه من الداء، فلا هو حي ولا هو ميت. هنا طمع اللعين في إغوائها فأخذ يذكرها بما كان لزوجها فـا في صـا شبابه وغضاضة إهابه من صححة وعافية ونعمة صـافية، فأعادت لها الـا الذكرى الـا الأثشجان، وأثارت للديها كوامن الأحزان، ثم أخذ يدركها ونها الضسجر وينساب إلى قلبها اليأس فذهبت إلى أيوب قائلة : حتى متى تعذَّب، أين المال؟ أين الجمال، أين الحال والعيال، أين
 الشيطان أمراً، أتراك تبكين على عزّ فائت، وولد مائت؟

الفرقاذ في تفسير الفرآن/ الجزء الرابع والعشرون
فقالت : هلا دعوت الله أن يكشف عنك حزنك ويزيح بلواك؟ قال: كـم مكثت في الرخاء؟ قالت: تُمانين، قال: وكم في البلاء؟

قالت سبعاً .
قال : أستحي من ربي أن أطلب إليه كشف بلائي، ولمَّا قضيت فيه مدة
 قلبك، ولئن برئت وأتتني الققوة لأضربنك مائة سوط، وحرام عليَّ أن أن آكل
 حتى يقضي الهُ أمراً كان مفعولاّ!

أصبح أيوب - الآن - وحيداً فريداً وقد اشتدت آلامه، وتضـاعفت


 فصل!

يشكو ربه الرحيم من النشطان الرجيم دون أن يصارحه في كشف ضره،


 أجل! ولحد الآن يصمـد أيوب لوسوسة الشيطان، فيرتقي إلى ذروة



(1) سورة الانيباء، الآية: ر^.

شرب شراب.
فما شرب واغتسل حتى اندملت قروحه ظهر بطن، وبرئت جروحه،

الأحوال!.

ولقد كانت زوجته رق قلبها وحدبت عليه ولم تطاوعها نفسها الكريمة


 الله على ما ردت إليه من عافية.
 عهد من ذي قبل؟ ما هـاكذا الظن به ولا المعروف من فضله، أن يتنا حنانها الدائب، وحضورها الواصبا وحين لا يتركها فماذا يفعل بعهله عليها وهو بلاء على بلاء وعناءٌ على عناء، إذاً يأتي الوحي الحيبب من الحبيب:




المخلصة الصالحة التي احتملتك في مرضك ريكّ وشاركتك في آلامك! .


 بدنه كله منتناً مدوَّداً.

فلنضرب بروايات متخلفات ومختلقات - تمس من ساحة نبي الله أيوب وتنتقص من سماحته - نضربها عرض الحائط، كما هو مصير آيات مختلَقات متناقضات في العهد القديم(1)، فقد طغت إسرائيليات في رواياتنا هنا وهنالك














 كامداء معاً جاءت عزاته وأمدوا على طريقهم وحلوا حول خيمني ومعارفي زاضوا عني، أقاربي تد خذلّوني، والذين عرنوني



 كلماتي الآن تكتب، يا ليتها رسمت في سفر ونترت إلى الأبد في الصحخر بقلم حديد وبرصاص.... ". . . . من يعطيني أجده فاتي إلى كرسيه، أحسن الدعوى أمامه، وأملاً فمي حجبجاً فامرف

 الني نزع حقي والقدير الذي أمزّ نفسيه (Y: YV).

فشوهت الحقيقة الناصعة التي أتى بها القرآن العظيم، ولا نؤمن إلا بما جاء
نصه في الذكر الحكيم
والـقول الفصـل في الـجواب في أهـوب الـصـواب تـجـده عنـد بـاقر


 صـورة، ولا خرجـت منه مـدة من دم ولا قيح ولا استقـذره أحـداً رآه، ولا
 الله الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره لـجهلهم بما له عند ربه تعالى من التأليا والفرج، وقد قال النبي فـد ابتلاه الله بالبلاء العظيم الذي تهون معه على جميع الناس، لثلا يدعوا
 شاهدوه، وليستدلوا بذلك على أن الثواب من الله تعالى ذكره على ضربين استحقاق واختصاص، ولئلا يحتقروا ضعيفاً لضعفه، ولا فقيرآ لفقره، ولا مريضاً لمرضه، وليعلموا أنه يُسقم من يشاء، ويشاء ويشفي من يشاء وياء متى شاء وناء بأي سبب، ويجعل ذلك عبرة لمن شاء، وشقاوة لمن شاء، وسعادة لمن بشاء، وهو بعباده إلَّا الأصلح لهم ولا قوة لهم إلّا بها(1)
=

 المتناتضات ني التوراة والروايات المتأثرة بها نم انظر إلى القرآن الحكيم ناتض ما انت









 حيث كان الشيطان ينفر خلصـاءه القلائل وحتى زوجه الحنون، فيؤذيه ضلالهم أشد مما يؤذيه ضرها

إن اله تعالى عافاه بمغتسل بارد وشراب فور دعائه، لا فحسب، بل :

居
 هذه الوهبة الربانية تشير إلى انفصالة بينه وبين أهله ضـمـن مصـابه الواصل إلى قمته، فرجعها الله إليه قبل دعائه - كما رجع سائر أهله، نم أتم
 يضربها ولا يحنث. (1) سورة الحج، الآية: or

تم الميِّون من أهله خلال المحنة أحياهم الله وهم تتمة من أهله، وعلَّ

 يوم الدنيا كما لا ينساهم يوم الدين.
 زوجته، اللِّهم إلًّا هيه لو آنها ترفض الثانية فإنها على كونها رحمة له ولكنها


فليكونوا آهلين لعشرتهم، ساهلين في عشيرتهم. ولأن النص لا يشير إلى إحياء ميت من أهله، ولا أنهم أو بعضهـم ماتوا في هذه الفتنة، وأن (اوهبنال" بعيدة عن إحياء، فقد تعني الهبة إرجاع أهله إليه كما كانوا قبل الابتلاء، ثم أولد له مثلهم معهم.

 رجعت عما صدر منها خفف الله عنها، وليس ذلك الك حيلة شرعية فإن اله ليس ليحتـال لنفسه وهو طرف الـحلف، وإنمـا احترامأ للدلفـف والحـالفـ والمحلوف له كضابطة ثابتة في كافة الالتزامات، أن يحانظ يخفف عن وطأتها حينما يخف سببها. وفي ذلك لمحة إلى ملى التخفيف عن مجازاة المجرمين، حين يخف الإجرام، أم في العقوبة زيادة على الاستحقاق كما في الزانيين اللذين لا لا يتحملان الحد المقرر لهرم أو ومرض (r)






اذكر إبراهيم في مختلف بلواه وصبره الحكيم، وإسحاق في محنته،
 الاصطبار والعبودية، وأأولي الأبصار" وبصائر القلوب، حيث كانوا يبصرون
 النظر الصائب الثاقب والفكر السديد.



 ذكرى اله في الدار الدنيا، وذكراهـا أنها دار مـجاز وممـر، وذكرى الدار
$=$

 فيه مائة شمراخ فاضربوه واحدة ففعلوا! الم
 روايات اخخرى بالفاظ اخرى يجمعها التخفيف عن الضعيف.

الأخرى، إنها هي الحقيقة والمقر، وقد تكون خالصـة صفة للأيدي


فهذه الذكرى ذات العلاقتين بالنشأتين، مي التي جعلتهم يخلصون
 إخلاص من اله يخالطه هي ذكرى الدار، فليدركهم إخلاصُ من الله . فالعصيمة الربانية هي في ظرف العصيمة البشرية دونما فوضى جزافـ،

ولا ترجيحاً دون مرجح!
 واللّا لم يصلحوا لاخخلاص العصمة الخاصة بالدعوة المعصومة.


 فلتكن ذكراهم تسلية لخاطر النبي الأقدس وتقوية له في سفره الشار الشاق الطوريل الطويل، فهم رفاقه القدامى اللذين عبَّدوا له سبيل السلام والإسلام (1) (1) البحار عن الاحتباج والتوحيد والعيون ني خبر طريل رواه الحسن بن محمد النونلي عن الرضا پا
 الخبر وعن تصص الأنبياء الصلوق عن الدماق عن الأسدي عن سهل عن مبد العظمي الحسني تال:
 فكتب 艮











 (成)
(\$هَذَاهِ الذي ذكر من ذكرى اصطبار المرسلين، أم مذا القرآن ككل
 في الأخرى فحسب، بل وفي الأولى كما في جموع المرسلين، وطبعاً إلنَّ إلّا للطاغين لشر مآب، والىى حسن مآب للمتقين في دار الثواب:

فلأن الأصل هو الجنة فلتكن مفتحة لهم الأبواب إلَّا من أغلقها على الِّلى

 الدنيا، وعقوبات يوم البرزخ، وشفاعات قبل سوقهم إلى النار: وُوَسِيقَ

 الواو في جيئة أهل الجنة حالية، وعدمها في جيئة أهل النار دليل فتحها فور

وصولهم لا قبلها (r)
ومع ذلك الذكر المتواصـل المديد لا تبقى للغافلين أية حجة يوم يقوم
الأشهاد(8)
في هذه الجولة نرى تقابلاً في المـجموع والأجزاء، في الأسمـاء
والسمات وفي الميِّات

 مصرح لكل مآب وكأنه حاضر! ففي جنات عدن:
 لهم راحة المتكأ وراحة الفاكهة والشراب، وكذلك لهم متعة الفتيات

والحوريات:
(1) سورة الزمر، الآية: (1)
(Y) سورة الزمر، الآية: (Y) (Y)
(Y) (Y)



 النساء ما لثيت فيجاء بيوسف فيقال: انت أحسن أم مذا؟ تد حسنا
 حتى افتتنت فيؤتى بأيوب فيقال: بليتك أشد أو بليته مذا نقد ابتلي ولم يفتتن!

سورة ص، الآية: • 0
سورة ص، الآية: 07

 العيون ولا طرْف القلوب، فهن لهم خالصات


 كما لا نفاد زمناً ليوم الحساب فلا حساب في مداه، كذلك لا نفاد

هذه ضَفَّة الجنة ومن نم ضفة النار وأين ضفة من ضفة؟ :








 غساق، على ألوانها.
(1) سورة البقرة، الآية:

سورة الليل، الآيتان: 10، 171 الـي

 النار، كما اقتحموا معكم في الطغيان، دخلوه على بصيرة من باطله، رغم وضوح الححجة وضْح الشمس في رابعة النهار، فدخولهم - إذاً - مع الطغاة
 وذلك طغيان على الحق وتعامي للحجج، فهم إذاً طاغون أتباع، كما مؤلاء
 فالأصـلاء يدخلون النار قبلهم ليصلوها قبلهم صِـلاء أصيلاّ، ثم هم حم حشاشات

على صلائهم!

القول:

 !
: 农) لأن من سنَّ سنة سيئة فعليه وزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص أولئك من أوزارهم شئ . فهذه طلبة عادلة أن للمضلل عذاباً فوق العذاباب، ومنه دخولهـم قبلهم في النار للصَّلْي الأوّل الأصيل للنار .

عهَ


الفرقان في تفسير القرآل/ الجزءء الرابع والعشرون
 فمن يخالفنا - طبعاً - كان من الأشرار . ولماذا - فقط - رجالاً - والنساء المؤمنات أمثالهـه؟ لأنهن لا يبرزن

حتى يعرفن



 يرونهم إذ يتراؤون .
: (47 (4)
النار عذاب من ناحية، وتخاصم أهل النار عذاب فوق العذاب، وليس في الجنة تخاصم إلَّا ونام تام










 آلَمعَلُورِ ألَمْخَهِهِينَ





 قد يعني ضالنَّبِّا الْعَظِيمهِ ذلك المربع العظيم على الأبدال، على مختلف
 المكذبين المعرضين
ولأن النبأ هو خبر ذو فائدة عظيمة، فما أعظم عظيمه، ولكن حماقى الطغيان هم عنه معرضون!

للرسول بالنسبة للعالمين أجمعين، وكونه بشيراً يختص بمن يتأثر بالإنذار .


我

 ومكاناً، وهم أمناء الوحي تكويناً وتشريعاً من الكروبيين.



 ريب أنه أعلى من كل أعلى إلَّا ربه الأعلى!

والروايات القائلة إن أمير المؤمنين هو النبأ العظيم هي من باب الجري والتفسير بالمصيدات
 سورة الصمافات، الآية: A.
سورة النجم، الآيتان: A، A،
سورة الزخرف، الآية: 1 (A.
 إلَّا على سائر الملاٍ، وحتى إذا كان ملاًّ فهو مستنى عن مطلق الأعلى . وترى فيم كانوا يختصـمون؟ قد يكون هو الاختصام في خلق الإنسان:
 بين إبليس وربه؟ وليس الرب من الملاٍ، ولا إبليس من ملاٍ عال فضـلا عن الأعلى.

أو أن اختتصـامهـم مطوي عنه هـنـا، مـذكور في البـــرة: أتمجعل فيها . . ولكنه - أيضاً - ليس اختصاماً بينهمه، بل سؤال استفهام عن اله كيف يجعل فيها من يفسد فيها؟.

تم - وعلى أية حال - كيف يختصـم المـلا الأعلى وفيم يختصـمون، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ هنا الاختصام - وبقرينه الافتعال - ليس ليعني الخصومة، وإنما هو الحوار حول الوحي النازل إليهم وما سوف يتنزل، وتقدُّم الوحي عليهـم تم


الوحي الرسالي للرسول (اورب حامل فقه إلى من هو أفقه منها؟! ال
وقد يعني الاختصام - فيما يعنيه - ما علَّه حصل من ولإِّنِ خَلِّقُ بَشَرًا مِن طِينِي كما تلمحح له : إذ قال ربك. . . فحار المحتار منهمم لذلك الاختيار . وحصل الحوار : . . . . ولقد فسرنا قصة آدم والملائكة وإبليس في مواضيع عدة، وهنا زيادات في تنبيهات: 1 - 1

حين الأمر بالسجود، ولو كان من الملائكة ما عصى فضلاّ عما كفر ومنذ
 وا


قد يعنيهما (وَبِيَّقَّ) وما أحلاه جمعاً جامعاً للتنديدين بهذا اللعين


اليد هنا وهناك كناية عن القدرة والنعمة والسما أخرابهـما كناية عن كرامة القدلرة القـمة، حيث الخلّق تـختلف حسب


وعلَّ اليدين منا يد الخلق لجسم آدم وروحه، حيث الشيطان تناسى اليد

 يكن منه ما كان!


 على اله؟ ولا إله إلا اللها أم على آدم، وليس العلو إلًّا بعلو الروح، وحتى

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة المائدة، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { (£) سورة التين، الآية: ع. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الكهف، الآية: •0. } \\
& \text { سورة المؤمنون، الآية: AA. } \\
& \text { سورة المؤمنون، الآية: عالآ } \tag{0}
\end{align*}
$$

إذا كنت من العالين على آدم فليس لك أن تعلو على الله في أمر آدم، فإنه




على حكم الهـ.
وترى هنا پالعالين" على آدم وتد خلق في أحسن تقويم؟ أجل، عالين

 خلق أباهم آدم لما كانوا يتركون!



 الشيطان في الرحمة ولم يسبق ذكر إلَّا للجنة!


 واسعة، حيث يضيق عليه بين اليومين لأنه من أيام الله، فلا دولة فيه للشيطان مهما كانت له بعض السلطة!
(Y) سورة الحجر، الآية: عץ.

(£) نصلناه في سورة البقرة وغيرها فراجع.

وهنالك يتهلد اللعين الرجيم ذرية آدم، تحدداً لمنهجه وطريقه معهم:
 وليس استثناء المخلصين تطوعاً منه وتراحماً، ولكن عجزآ، فإن الله هو
 خطر عظيم وأعظم منهم غيرهم، والمشخلصون لا خطر عليهم.
 وترى (امنهـم" تعني من الممجموعة، فالمـخلَّصون - فقط - هـم لا يدخلون الجحيم؟ وهذا خلان الضرورة والنص أن الجنة هي للمتقين، سواء السابقين وأصحاب اليمين، وكل من رجحت حسناته على سيئآته أمّن هو، ا'م تعني التابعين، العائشين بحساب الشين الشيطان الرجيم، فـ المن تبعكه لا لا تعم من تبعه في صغائر، أم وفي كبائر مكفرة بتوبة أم شفاعة!

 ولكن الداخلين هنا هم كافة المكلفين من أهل التقوى والطغوى، نم

 وغيرهم، كما يعم غير الخالدين، وهؤلاء الثلالة مـم تابعوه، الذين يعيشون

(1) سورة ص، الآية: 7 (1)

$$
\begin{aligned}
& \text { VY، WI : سورة مريم، الآيتان: (Y) } \\
& \text { (r) سورة مريم، الآية: VY. }
\end{aligned}
$$






وأعمالي، لا نعرف تكلفاً ولا يعرفنا تكلف طول الحياة رسالية وقبلها .

إنْ القرآن، وإنْ نبي القرآن إلَّا ذكر للعالمين، ولتعلمن

 مناص، إذ فات يوم خلاص .

Yr $\varepsilon$
rro




مكيّة وآياتها خمس وسبعون


























(4) (4)

تسمى هذه السورة بالزمر لأنها تتحدث عن الزمر جملة وتفصيلا"، ففي
 وتفصيلاً حيث تتحدث على طولها عن زمر الجنة وزمر النار . وكلها تحوي محوى موضوع واحد هو توحيد الله تعالى، طائفة بالثلب
 كل شرك، حيث تستعرضها في صور شتى

 بِدعاً من السُّوَر فكم لها من نظير .

 ليلة القدر دفعة دون تدريج، كذلك تنزيل الكتاب تفصيلاً في تدريج طول



صورة التفصيل •
 أنها تنزيل الكتاب في تفصيله المجمل فإنها تحوي الكتاب
 أجمل وفاقاً لأدب اللفظ دون حذف، ولأدب المعنى حيث أردف التنزيل بالإنزال.
فعزة اله وحكمته باهرتان في هذا التنزيل كما مـما في ذلك الإنزال، ،




 من نور فما له من نور! فالحق سمة الكتاب في أصله ونزوله ومنزلِّه، أترى كيف بالإمكان
 و申ألِِيِّج) يوم اللنيا هو الطاعة، ومو يوم الأخرى جزاء الطاعة، وهو

$$
\text { (1) سورة مود، الآية: } 1
$$

 الطاعةً، في عبادة السر والعلانية، في النية والعقيدة المطوية، وفي أعمال
 نفسك، متخلياً عمن سوى الله، متحلياً بالهُ .




 متراساً وجاه كل إشراك باله في أي حقل من الحقول. ليس الدين الحخالص كلمة تقال، فكثيرون يتكلـمون بالإخلاص ولا
 فاعتقاد، وينتهي إلى نظام عملي في حياة الفرد والجماعات. (ألا): فانتبهوا - إعلانا عالياً مدوِّياً في إذاعة قرآنية، وتعبيراً جلياً

 طاعة وعبادة، فلا يُعبد في ميزان الله - وهو الحق - إلَّا اله، ولا ولا يطاع إلَّلا


为



إنه لا ولي في كافة مععاني الولاية الحق إلًّا اله، أمَّن يلي شرعة اله





عبادة غير الله يبعِّد العابد عن الله، لأنها تسوية باله، فكيف تعبِّد طريقاً
 يبعّد إلًّا تبعيداً في فعل العابد، والمععبود الطاغوت طاغِ على الله فكيف

 يقربون إلى الله زلفى بما ينافر دعوتهم في بُعديها؟ بثالوث العبادة الخاس باسرة الكاسرة!

ولقد احتج الرسول العرب قائلاً : (وأنتم فلِمَ عبدتم الأصنام من حـن دون الله؟ فقالوا : نتقرب بذلك إلى الله تعالى، فقال بتعظيمها إلى اله؟ فقالوا : لا - قال ال



يكلِّفكم| (Y)
وفي الحق إن تسوية غير الله بالله في أية منزلة من منازل الربوبية ضهلال
(1) سورة يونس، الآية: 1^.
|(الاحتجاج للطبرسي عن النبي

 من دون اله ولا يعبد اله، زعم أنه يقرب زلفى إلى اله؟ إنه أظلم وأطغى
 دون إشراك! فيا لهم مُراماً ما أبعده أن يعتبروا عبادة غير الله أفضل وأحظى من عبادة اله .
 وَإِّاكِك نَّتَعِينُ


 الجاهلة القاحلة ينزّلون الربع عن ساحته، ويمسون من كرامته، مخالفين أمره في عبادته الخالصة، ورافعين درجة من يزعمونهـم عباده إلى درجته اللخاصة!
 وسواهـم، وبين الـمشركين في مـختلف شركهـمّ وبينهـم وشركائهمّ


 والعقل والشرعة الإلهية، ولا يملك أية برهنة إلًا حِّا حجة داحضة وِمَا نَبَدُدُمْ
(艹) الزلفى مي مؤنث أزلف نهي افعل تفضيل ني القرب والحظرة .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة لقمان، الآية: بان الآ } \\
& \text { (£) سورة النور، الآية: •ع (£ }
\end{aligned}
$$


(1)

: (5)
 ولدآ؟ ألكي يرنه بعد موته؟ وهو الوارت لخلقه حيأ لا يموت! أم ليسانده في




 $\rho^{(r)}{ }^{(r)}$

كل ذلك في بوتقة الاستحالة حياداً عن فقره تعالى ونقصه، كذلك



التشريفية

 عن أن يتخذ ولداً، أو يصطفي مما يخلق ما يشاء ولدآ، أو يصطفيه غيره ما

(1)

اصطفائه، وقهار لا يحتاج إلى ولد يرثه أو يسانده! . . . ولكنهم اصطفوا له



ولو تخطَّينا هذه الاستحالات فاتخلذ الهَ ولدآ، أم وَلَّدَ لأبعد تقدير، لـم
 . الْقَهَهَارُ



آية فريدة في تكوير الليل والنهار على بعض، قد تعدني معنني فريداً من الملاحم الغييية هو كروية الأرض ودوَرانها .

تكوير الشيء إدارته وضـم بعضه إلى بعض ككور العمامة، فتكويره على
 إليه، فالكرة الأرضية تنقسم دائباً إلى أفقي الليل والنهار، متصلَين بيعض، وكلٌ رَكْب الآخر دوريآ، وكما هو الثابت علمياً والمشامَد عينياً، فلا وقت


 آَلَّلِلِ فكلما تُدبر الشُمس عن أفق يقبل فيه الليل فيَغشى النهار في طلبه

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء، الآية: •ع . }  \tag{1}\\
& \text { سورة الحج، الآلية: الآ }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الأصران، الآية: عه } \tag{r}
\end{align*}
$$

الحثيث، وكلما تُقبل يدبر فيه الليل فيَغنَّاه النهار! فلولا كالا كروية الأرض
 فقط! ولولا دوران الأرض لاستحال إيلاج كل في الآخر، وغنيانه الآخر
هو الآخر!


 فإنما هو التقابل النصف دائري لمكان الكورين الكارين الكا
فهذه الآية ترسم أنسق تعبير وأدقه لكور الأرض ودوريها لانيا حول نفسها وحول شمسها، لا نجده في الصلاحات الجغرافية طول التاريخ الجغرافي!

نم في الآية ثلاثة مواضع تدلنا على إمكانية ولزوم المعاد الحساب:




 باطل لولا عالم الحساب.
 الموت كما الموت بعد الحياة، وهمـا لإحياء الإنسان حيار الانياة لائقة كما أن

الليل والنهار حياة في الأولى سُباتاً وإبصاراً(r). (1) سورة ص، الآية: (1)
(Y) (Y) سورة الدخان، الآية: هو
(Y) رابع تغسير الآية هץ من الدخان ففيه نغصيل الدليل ملى البعث على ضوء حق الخلق.

وأخيرأ في جري الشـمس والقمر لأجل مسمى دليل ثالث على أجل
مسمئ



 دون المخاطبين فقط زمن النزول حيث الخطاب من زمرة القضايا الحقيقية،




 ثالث لتفصيل الخلق كما لا ثاني لجملته، إذاً فمبدأ النسل الإنساني ككل فيا في



 لواقع التناسل أولاً وأخيراً!
 الأول المججعول لنفس واحدة و(ممنها" جنسية ونشوية، فهـما متجانسان، لا
 التراخي، وليس خلقكم إلًّا بعد مـا جعل منها وخلق زلـا زوجها، وهذه دلالة

$$
\text { (1) سورة النساء، الآية: } 1 .
$$

 ناشئة منها في البداية ولا تنشأ الحورية والجنية من الإنسان على أية حال،
 النساء مما يشي ككل بوحدة التصميم الأساسي لهنا الكا لكائن الإنساني مبداً

وأخيراً.
 إله اللسماء فقط أو ما كن السماء حتى يعني إنزاله لنا رحمةً إنزالاً من السماء
 هنا ليست مكانية إذ ليس له مكان، وإنما عندية العلم والقدرة والرحمة، فتنزيله ككل، وإنزال نمانية أزواج، إنزال لرحمة من عنده، نزولاً من عليائه إلى دنيا





.
(1)
 فإنزاله ..
(Y) سورة الحديد، الآية: Y0 (Y)


(7) (7 (7) الالنعام، الآلية: 1E\&.

فلنا في بطون أمهاتنا خلق بعد خلق في ظلمات نلات، فما هـما اللخلقان وما هي الثلاث؟ اخخلقاً بعد خلق" تشير إلى التطور الخِلتقي الجنيني


 (1) (1)

 مراحله السبع هذه(r)
 وهي الكيس الذي يغلف الجنين، وهو يستقر في الرحم المستقر في البطن، ويد اله تخلق هذه الخلية الصغيرة في مراحلها وظلماتها الثلاث، وعين الها الها
 واحدة من هذه المراحل في الأضواء، فضلاّ عن السبع وفي ظلمات ثلات. وإنها رحلة قصيرة الزمن بعيدة الآماد، غريبة الأبعاد في مـختلف التطورات لخليّة هزيلة في تلك الظلمات إلى إنسان كامل الأعضـاء! وهو محجوب في ظلمات ثلات: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء ولا دفع أذى ولا استجلاب منفعة ولا

راجع آية العلق في سورتها من تفسير الفرقاذ ج •r، تجد فيه كيفية انعقاد النطفة وما يليها من الخلق بعد الخلق

 بذكر خلق الإنسان فاعتبر بـ فاول ذلك ما يلير به الجنين في الرحم.

دفع مضرة فإنه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماءُ النباتِ فلا



أشد إزعاج - ذا عنفة حتى يولد!
سبحان الخلاق العظيم! -
رب إنك (اابتدعت خلقي من مني يمنى تم أسكنتني في ظلمات نلاث


 هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأستار نطفة دهـاقآ وعلقة محاقاً وجنينا وراضعاً ووليداً ويافعآ"(Y)





 فَفِّ عَنكَّهِ لا تنقصون منه فتيلاً ولا تزيدونه كثيراً ولا قليلاً .

(1) . نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين ملي (Y) .ov : سورة مود، الآلة (r) سورة التوبة، الآية: هس.


 كل عباده، لا الشاكرون فقط، إذ ينقلب إلى عكسه في الكافرين، فيرضى لهم الكفر ولا يرضى لهم الشكر ! وفيه إعذار للكافر في كفره وتركه لشكرهرهـ،

فإنما المكلف بالشكر هو الشاكر بطبعه لا سواه!
 عنه على أية حال، ولكنه ليس ليحملهم على شكره وألَّا يكفروا تسييراً حيث النكليف يتطلَّب الإختيار .

تم الرضا والغضبب من الله كسائر صفاته، لا تعنيان فيه تعالى تحورّل

 والعقاب هو صورة واقعية تبرز يوم القيامة عن الشكر والكفر صورة طبق






$$
\begin{align*}
& \text { سورة محمد، الآية: MA. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النمل، الآية: •ع ع ع }  \tag{Y}\\
& \text { سورة إبراهيم، الآية: A. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الصافات، الآية: }  \tag{£}\\
& \text { راجع تفصيلها إلى الآية في سورة النجم . }  \tag{0}\\
& \text { سورة النجم، الآية: } \tag{7}
\end{align*}
$$






هذه هي سيرة الإنسان وسريرته، أن فطرته وهي الأصيلة في كيانه، تَبرز







" ${ }^{\text {(r) }}$
 ضره يدعوه ولا يدعو إليه، والتعبير الصريح عن الله منا (نسي ربها) وا(الاه لا لا

 بإِساده من مـار الساباطي تال سألت ابا مبد اله


 يعني نـي التوبة إلى اله
 سورة يونس، الآية: اY


 جوهر الذات فهو أعم من المثل المشارك في الذات والصفات، والأنداد هنا تعم الوسائل الظاهرة التي يعيشها بعد ما بطلتـ، والأوتان بعد مـا ضلت، وسائر المحاولات بعد ما كلَّت، فاضطر - بعد ثالوث الأنداد التي

 ضره، تغطيةّ على تغطية الربب، كأنها من الأنداد، وما أخوَنه وأظلمه وأكفره، أن يقضي وطره من إنابته حين ضره، نم يخيِّل إلى المستضععفين آن الأنداد هي التي كشفت ضره وني وخره انته نعمته.



 هنالك صـورة مطموسة نكدة مرهقة تقابلها منا صـورة وضيئة ووضاءة






رَّبِّهُ رج رجاءً بما يقدمه من صالحات تصلح للرجاء، فهو عائش حياته بين الخوف والرجاء.



فالعلم المُخرج عن الاستواء هو المعرفة باله وتحقيق مرضاة الها مهـما




 الإيمان .






 ولم يسبق التعبير عنهم بأولي الألباب كما پيُسمَّون قوَّامِين فإنهـم تـخطّطوا


$$
\begin{equation*}
\text { سورة المجادلة، الآية: الآية: V. W. } 11 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

 (r) ${ }^{\text {(r) }}$

فقد ينطبق هذا التقسيم الثلاني على المروي عن أئمة أهل البيت هِ هِ "القد ذكرنا اله له

 عن الإمام الحسن المجتبى پانحن الناس وشيعتنا أثباه الناس وسائر الناس نسناس

وهذا من باب التفسير بأظهر المصاديق بين مؤلاء الثلانة ولهم مصـاديق دون ذلك تعمهم الآية

تم العلماء الذين يذبون عن ساحة الدين بحجج اله التي علّمهم إياهـا



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الطلاق، الآيتان: •11، } 11 \text { (1) }  \tag{1}\\
& \text { سورة الزمر، الآية: 1A. } \tag{r}
\end{align*}
$$


.... . .
 . من أبي عبد اله
المصلر ح






 الرسول
 من شخوص الجاهل ولا بعتث اله نبياً ولا رسولاً حتى يستكمـل العقل
 من اجتهاد جميع المجتهلين وما أدى العقل فرائض الله حتى عقل منه ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل من عقلائهم، هم أولو



هل أمر الرسول عباده؟ وهو خلاف الضرورة التوحيدية وعشرات من النصوص القرآتية! أم إنه لفتة في ندائهم بقربهم لمكان إيمانهم، فيقربهم إلى الله زلفى بعد الإيمان
 وما الرسول
 زيادة وكما هو دأبه في حمل الوحي؟ تلميحاً لهم أن ربهم يخاطبهـم هنا وهو الوسيط
فلأن مجرد الإيمان في القلب ليس إحساناً في إيمان، فترك التقوى
=

 رفعي لهذا لما رنعه اله إن كسر مذا لفلان النامب بحججع الشا التي علمه إياها لأنضل له من

الفرقاذ في تفسير القرآن/ الجزء الرابع والعشرون









إنه ليست فقط في الحياة الأخرى لهم حسنة، بل والحياة الدنيا حيث يعيشونها مـع الله ورضـوانه، ولهم سلامة الروح وراحته، واطمئنـان القلب



( ${ }^{\text {آ }}$
ولأن التقوى قد تعترضهها تقية تحدُّها، أم طغوى تزيلها حين تعيش في أرض الطغاة.

فهناك هجرة من أرض الطغوى إلى غيرهـا حفاظاً على تقوى الإيمان


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يوسف، الآية: 1-7. } \\
& \text {. س. سورة النحل، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة العنكبوت، الآية: هو }
\end{aligned}
$$

مما يدل - من ناحية - على وجوب الهجرة حفاظاً على التقوى، ومن أخرى أن أرض اله لا تتخلو من فاسحة لتطبيق التقوى لحدٌ ما، فما فما دامت هناك أرض بالإمكان أن تتقي الله فيها أو تكون أتقى فواجب الها الهجرة ألها لزام عليك


فإن كان في إقامتك في بلدة أو شخخوصك عنها إلى أخرى خـرورة لك
 فالأصل في حياة المسلم كلها - حيث يتبناه فيها كلها - هو التقوى في أي ظرف من زمان أو مكان يحافَظ فيه على كرامة التقوى. وإن لم تسطّع على تقوى مطلقة فتقية هي تقديم الأهم على المهم على أية حال في كل حل وتر حال. وذلك يتطلب صببرأ على الحرمانات، على طاعة الله وعن معاصي


 ونصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان ولم ينشر لهـم ديوان ديو نـم تلا هذه الآيةه(غ)
(1) (1) سورة النساء، الآيتان: 9 9 ، 9 ،




سورة النحل، الآية: ه7 .


لا نجد في سائر القرآن لغير الصابرين توفية الأجر بغير حساب، فللذين صبروا لله وفي الله على التحرمانات والأذيات والهججرانات، لهـم منزلتهم

 أجرهم، فهم - إذاً - في مربع اللّآحساب وذلك حسابهـم إذ صبروا في اله بغير حساب.
 إخلاصاً في طاعته وعبادته لأعلى القمم!


 مسلم في العالمين يسبقه أو يدانيه، من المـلائكة والجنة والناس أجمعين : . ${ }^{\text {(r) }}$ ( . . .
= رسول الل









سورة الزخرن، الآية: ا A.
سورة الانعام، الآية: ع1.

إنه كان عليه أن يحتل الأولية المطلقة في الإسلام، وقد فعل، وإلّا
 وهو طبَّق أمره ففاق العالمين في إسالامه لها رب العالمين
 آلمُتْلِيِينَ يستغرق مثلث الزمان، فلا يعني الأولية - فقط - إسلامه قبل

 في إسلامه في عهده الرسالي بجهاده المتواصل وجهوده المتآصل .
فصاحب الدعوة هو الأوّل في إخلاص الدين والئ ولإسلام
 الأول في إسلامه طول الزمان وعرض المكان المان لأنه رسول إلى الرسل وشهيد

الشهداء.
ولكنه مع هذه المكانة العليا ليس ليأمن العذاب إن عصى كسائر العصاة حيث التقوى هي التي تتبنَّى الأمن من العذاب :

هو الرسول
 بشروطات الشفاعة حيث تزيل دَرَن العصيان، فرجاء الشففاعة - إذاً - ممن

 آرتَضَنَ|(1) (الهُ دينه وهو من ساءته سيئته وحسّنته حسنتُه، دون المتهلر الذي
سورة الأنبياء، الآية: YA.

لا يبالي أحسن أو أساء رجاءَ الشفاعة، ولا سيما شفاعة المعبودين من دون الش! وإذا يخاف الرسول إن عصى ربه عذاب يوم عظيم على عظيم منزلته عند اله، فأحرى بالمرسل إليهم أن يخافوا عذابه، وإن كان خان
 أو ترك كبائر السيئات، فلأن استحقاق العذاب عند العصيان محتَّم، ونفس العذاب بهذه الأمور غير محتم فهنا خوف العذاب دون واقعه.

دون مشاكسة في عبادتي وشوب في ديني، مهما وعدتموني بمواعيدكم أو توعدتموني، وهنالك المفاصلة التامة حين لا تعبدون الله وترجون أن أعبد ما تعبدون:


 المنهي أن يُنهي أمر الناهي إلى ما انتهى إليه في إشراكه باله العظيم.


 الدنيا ويوم الدين
 : (4is)

ولكَمِ تلمح بصالحهم، تنديداً أو تنكيداً أن لو كان لهم - لا عليهم -


الششامل، و(امن فوقهم ومن تحتهم") تعنيان الظل الظليل حيطة بهم دون إبقاء - (1)


هنا انتقالة من مسرح الذين طغَوا إلى مسرح الذين اتقوا، وأين مسرح من مسرح؟:






 لِأْزِلِ آلَأَبْبَبِ






 يُعَلْوْنَ




 (


 الَنَّهَ فَمَا لَمُ مِنْ هَادِ
\$(TVM)


: (4)
الطغيان هو تجاوز الحد في العصيان، والطاغوت مبالغة الطاغي فهو المبالغ في الطغيان، فهو الطاغي على عباد اله وعلى الله، حيث يستضعف


 فيه تعني الموصول ومو صلته فيشترك فيه المفرد والجمع: الذي يطنى والذين يطغون، وقد استعمل هنا جمعاً لمكان (اماه وكما في غيرهـا :



ومن الغريب القريب تساوي العلد بين الطاغوت والمستضعف، ثمانية
 إليه هنا ضمير المفرد الأنتى؟ الأنها - فقط - الأصنام والأوتان التان التي لا تعقل؟ والطاغوت هو العاقل الذي يدعو إلى نفسه بديلاً عن الله، فلا طغيان فضلاً عن الطاغوت لغير العاقل!

أم لأن الطاغوت ومو عاقل، يكون من لا يعقل وأرذل منه حيث لا

 الطاغوت، وما ألطفه تعبيرآ عن كيانهم الضئيل، وذكر الطاغوت هنا منا من واجب الاجتناب ذكر لأنحس ما يُعبد من دون الله، فغيره مطويٌّ معه، ولا سيما أن الإنابة إلى الله تقتضي رفض كل الآلهة من دون اللهـ




 اللدرجات، وبين عليا اللدجات ودنيا اللركات متوسطات.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: YoV. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النساء، الآية: •7 الالاء }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأنفال، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة الالنفال، الآية: } 00 .
\end{align*}
$$

ليست الههدى واللبب - فقط - السلبب:

 يسبقها „لا إله| إيججاباً موحِّداً مخلصاً بعد سلب مطلق .

فقد تَسلب نم لا إيجاب كمن لا يعبد إلهاً ولا يعبد الهّه أم قد توجب
ولا تسلب كمن يشرك باله، إذاً فكلمة الحق الهدى هي (الا إله إلا الهلها . وعبادة الطاغوت دركات، كما الإنابة إلى اله درجات، فقد يُعبد الطاغوت كما الله، طاعة مطلقة، فعبادة التأليه من دون الله هي أنحس دركا وركات العات العبادة

 فإذا تركت عبادة الطاغوت وطاعته عقائدياً وعملياً فهنالك الإنابة إلى الشه، رجوعاً إليه بعد فِصال، حيث الفطرة ومعها العقل تحكم بعبادة اله لا سواه، فإذا تُرك الطاغوت فإنابةٌ إلى الها

وهنالك بشارتان أنتان، أولامهـا للذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها


أترى ما هو القول الذي يستمعون وما هو أحسنه؟ هل إنه مطلق القول
 ولماذا يستمعون عبادُ اله اللنين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى الله، يستمعون


 في حديث طويل حول الآية اوالعبادة طامة الناس لهمها . سورة الفرقان، الآية: VY.
 يستمعون؟! اللهم إلًّا سماعاًا أو استماعاً للرد والنقض، ولا وله أهله الخصوص
 أهل النقض الحافظين لشرعة الله.

إنّ استماع القول لأولي الألباب لا بد أن يعني معنى إيمانياً، بين تكامل




 والرأي وأكثرُه بسـمـع الأذن، فقد يُتلقى القول بكـتابة أو إشـارة أمـاذا، فالمقصود تفتيش الآراء الحسنة بُغية الحصول على أحسنها فاتِباعها علمياً وعقائدياً وعملياً أماذا؟ ولا يتأتى اتباع الأحسن إلًا بالًا بعد تمييزه باجتهاد الوا في
 القول، حاصراً اتباعه بما يعقله في نفسه، فكثيرة أخطاؤه، وعظيمة بلاؤه،

 اللحق، ومن الآيات الآفاقية آيات الرسالات التي هي لزام الهلدى لأولي الألباب.

والإنسان أيّاً كان - سوى المسـدد بالعصصمة الإلهية - هو في معرض الأخطاء حين يستقل برأيه، فعليه استماع مختلف الأقوال كشورى بينه وبين

أصحاب الأقوال، نم يتبع الأحسن، فإن في تفتيش الآراء تنبيهات على

 يُعتبر السيء من الحَسَن طريقاً إلى انتباه الأحسن.
 عليه، فمتهدرة أوقاته وهو على أشراف الضـلال، وحين عناية النقض فخارج عن نطاق الآية لمكان (افيتعونها . ومن يستمع إلى حسنة الأقوال ولا يتبع أحسنها فما هو من من أولي الألباب، ولا يبتغي الحسن لحسنه، وإلِّا فلماذا ترك الألا الأحسن إلى الحسن


 وحسن القول هو حقه الصواب، أم حكاية عن الحق الصواب، أو قريباً

إلى واقع الحق الصواب.
فأحسنه في هذا المئلث هو أحقه وأحكاه وأقربه إلى الحقى، والأخير هور

قد تكون لك القدرة على استنباط الأحكام باتِّباع أحسن الأقوال تمييزاً
 الإجماع، حيث الميزان الأول والأخير في شرعة الله هو كتاب اله نم سنّة رسول اللّ
 هو الأحسن تقديراً وهو الأوفق لهما تفسيراً. (1) (1) المحجة اليضاء للفيض الكاشاني بسند عن :

وقد لا تسطع على استنباط الأحكام بتفصيل، فهنالك استنباط الإجمال أن تتعرف إلى الأعلمَ الأتقى، فإن قوله أحسن القول لأنه أقرب إلى الحق الحق الصواب، فعليك تقليده.
وقد تقتسم الأحكام إلى اجتهاد وتقليد إن لم تسطع على الاجتهـهاد الـمطلق، فالقول عن اجتهاد هو أحسن من القول بتقليد، إضـافة إلى ما
 تقليدآ إن كنت تعلم اجتهاداً .
وقد تقتسم التقليد - حيث الأعلمية نسبية - بين المسائل، فتقلد مثلاً
 والسياسات أمّا هي من أبواب أو مسائل - تقلد الأعلم فيها والأتقى . فعلى المؤمن على أية حال اتَّاع الشُرعة عن اجتهاد بتفصيله أم إجماله مهما يسمى إجماله تقليداً، فإنه اجتهاد في الحصول على الحى الأعلم الأتقى . وعليه التحري الدائب في المسائل غير الضرورية ليحصل على الواقع أو
 نحوه عملياً، فيجنح بجناحي العلم والعمل المتكاملين اللا اللى الأجواء الاء الألحرى والأرقى من الكمال الذي تعنيه الشرعة الإلهية.



 في ميزان الكتاب والسنَّة. وعلى المتمذهب المذهبَ الأحق الأحسن أن يستمع إلى مختلف القول (1) سورة الاننياء، الآية:

في أصول الدين وفروعه فيتبع أحسنه، وفي كلٍ الفرضُ هو المستطاع من
الاستماع واتباع الأحسن .


 يكون الأحسن رأياً الأقل بمن فيهم الأعلم الأورع، اللهـم إلا إذا تسا الألـاورا




 الشورى وهم أهل الرأي، المتوفر فيهم صـلاحيات الشورى كما فصلناها فيا في الها آية الشورى . إلى هنا اتباع الأحسن من المفروض الذي لا محيد عنهي، وقد يجري دون فرض في الواجبات والمندوبات التخييرية، فاتِّاع الأحسن فيها أحسن
 ومن اتباع أحسن القول - بعد العلم والعمل والعقيدة - نسشره كمـا


(1) سورة البقرة، الآية: rr. .
(4) نور (Y)
 الحهيث فيحدث ... وني نتل آخر زيادة: جاؤوا بـ كما سمعوه - ذيلاً - ومم المسلمون لآل محمد - صدراً.
 ( $\left.{ }^{( }\right)$


 وهذه الخمس ليست لمن سوامهم، استمعوا القول ولم يتبعوا أحسنه، أم


يكونوا سواء في الضلالة وسقوط الألباب .
فهذه الآية هي الوحيدة في سائر القرآن بياناً لفرض الاجتهاد والـا ولتقليد

 تكلُفات عقلية أم روائية، ضعيفة الدلالة، متعارضة الأدلة، فإنما العلم ثلاثة كتاب وسنة ولا أدري!
والتقليد الأعمى دون حجة شرعية، ولا سيما إذا كان خلاف الكتاب والسنة، هو من زمرة عبادة الطاغوت، وإن لم يكن المقلَّد طاغوتآّ، حيث
 مهما اختلفت دركاتها. أم إنه بين عبادة الطاغوت وبين اتباع أحسن القول، فالتقسيم إذاً ثنلاني أماذ؟؟

وخلاصة القول في الآية أنها تحريضٌ على الاجتهاد في الحصول على ا'احسن القول حسب المستطاع، وتحريك للمسلمين بحركة دائبة نحو الحسنى في المعارف والعقائد والأعمال! ال
 الرسول على ما هم وهو متحسِّ ، وهنا الله يريحه عن عبئه ويسقط عنه تكلفّ الدعوة





أهل الطغوى حقت عليهم كلمة العذاب، ولأهل التقوى كلمة الثواب، ومن ذلك (لهم غرف مبنية من فوقها غرف") في جنات الخلود الخلود ومن قبلها في جنات البرزخ، والغرفة هي المنزل الرفيع، وما أجملها إذا كانت ولِّن نَّقْهَا
 أتراها بماذا بنيت ومن ذا يبنيها؟ يبنيها اله برحمته كما تبناهـا أهلوها




ويماذا يبنيها اله تعالى، نسمع الرسول


> سورة العنكبوت، الآية، الآية: MV. سه.
 ابن إسحاق عن أبي جعفر :




 سبعين حلة حرير بالوان مختلفة متوجة باللمعب والفضة واللثلؤلو والياقوت الااحمر وذلك=


 الجنة وزمر النار، كسنة دائبة دون تخلف قيد شعرة، خلاف وعد وعد الشيطان حيث يخلف وعده في الدنيا وفي الآخرة.


: (1)


-钓 (1) ورئية ذلك الإنزال مي علمية كشهود، تخص حضرة صا ماحب الرسالة العظمى ضوء الوحي، أم الكشُون العلمية التي أثبته.
 وقد نفذ الماء في الأرض فأصبح ينابيع تنبع من تحتها ماء صـاء صـافياً ضافياً بلا بلا كَدَر ولا ضرر، بعدما أخذ من الأرض بفضائها كل ضرر وكدر، فالألأرض مِصفاةٌ لمياهها .
=


 مليه زوجنه الحوراء من خيمتها تمشي مقبلة وحولها لـ .. (1) سررة المؤمنون، الآية: 11.

وهذه الينابيع بين فوارة أرتزية، وفائرة فوق الأرض، أم تتكشف آباراً تحت الأرضية، ويد الله تمسكه فلا يضيع ويذهب في الأغوار البعيدة بـيث الانيث

لا تنال الأيدي البشرية!
 عيونه وآباره وأنهاره وأمطاره، دون خصوص الينا تتوفر في كل أكناف الأرض ومناكبها
أم إنه الينابيع للأغلبية السـاحقة من تروية الأرض بها ولا حصر هنا ينافي تروِّها بالأمطار، ولكنه لا يناسب إفراد الضمير إلًاّلا بتأويل ماء الينابيع

وهو عليل.
 ودون ساق! والزرع لغويآ هو مطلق الإنبات! إلًّا أن في مقابلته بالألشا

 اللهم إلًّا الأشجار حيث لا تعم النبت دون ساق، وعلى ألية حال فلا ريب

 مهما عمَّت اللغة لمكان الهَيْج والاصفرار والحطام المتواصل ولا يناسب إلاّلًا



(1) رجوهاً لضمير المفرد إلى الماءه دون (اينابيع،






 لمقركم، وأن الموت هو النهاية، ومن نم حياة، كما الزرع يموت نمر يمر يحيى
 ولكنه باق لا يفنى فكذلك الحياة مهما تغيرت الأحوال باخضرار واصفرار!







 الصدر هو برّانية القلب، كما العقل هو برانية الصدر، فإذا كمل العقل تم اللب، وإذا تم اللب انشرح الصدر، وليإذا انسرح الصدلر تنور القلب وهو آخر المطاف في السلوك إلى الها.


 يعمها ويحلِّق عليها وهي درجات فور في بعض .

واردات القلوب هي من صادرات الصدور، تصدر عنها إليها فتقلِّبها،




 ينزل ذِكراً ونوراً تتلقاه الصدور المنشرحة فتلقيها إلى القلوب الـوبا الحية، دون الصدلور الحَرِجة الضيقة، والقلوب المقلورِ الصبة القاسية، فأين قاسية مظلمة من منشر حة نيّرْ؟
 الرسول

للموت قبل حلول الفوتل(1)
فـ الا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الشه قسوة للقلب وإن إبعد الناس من الها القلب القاسي|"(r)
سورة الانعام، الآية: 1ro.

نور الثقلين ₹: :




 الها كيف انشراح صدره؟ تال: إذا دخل الثور القلب انشرح وانفسخ قلنا فما هلامة ذلك؟ قال: الإنابة. ..



وحب النوم وحب الراحة .



أترى تدافعاً بين هذه التي تحكم بكون الكتاب متشابهاً كله، وبين التي

 $!^{(r)}{ }^{(r)}$

الإحكام والتشابه أمران نسبيان، فالقرآن محكم كله قبل تفصيله: \$وْيَّكَ


 وقبله، في لفظه ومعناه ومغزاه، في بلاغه وبلوغه وحُكمه، وفي أي حقل من

 ! ${ }^{(1)}$ (1) . .

نم وهو متشابه كله - وِجاه التهافت والتدافـع - تشـابَه المثيّاني:
 بعضه بعضاً وينطق بعضه على بعض ويشهد بعضه لبعض .

V : سورة آل عمران، الآلآية) (Y)

(£) (£)
(0) (0) سورة الثمر، الآية: 0 .


وهو محكم في أمه، متشابه في سواه، إحكام الدلالة على مغزاه تفهماً، وتشابهها لغير البالغ فهمه، دون قصور في الدلالة، ولا عضالة في التعبير،
 يحلِّق على كافة الدرجات، فآية واحدة هي محكمة لـمستفسر وهي متشابهة


ما اشتبه علمه على جاهلهها!
إنه متشابه المثاني كله، ومتشابه المعاني بعضه، ومحكم المعاني كله، فإنه أحسن الحديث، وقصور الدلالة من أقبح الحديث، وتناقض الأبعاض

من أقبح الحديث ولكن :

 ولكن أحاديث الله في مختلف الرسالات بين حسن وأحسن، وهذا القرآن هو أحسن الحديث بقول مطلق، لا يوازى ولا يسامى طول الزمان وعرض
 ولقد عبر عن القرآن بالحديث في اثني عشر موضعاً أخرى في الذكر
 يُحدِّث ولا يَحدُث كمكون الكون، يتحدث عن كل مـحدَث بلسان حال أو مقال وعلى أية حال، فلسان الفطرة والعقل يحدثّان عنه، ولسان التكوين

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الجايثة، الآية: } 1 . \\
& \text { (Y) سورة الزمر، الآية: } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

والتشريع محدئان عنه، ويتلوه أحسن الحديث، فهو حادث يحدلّث عن كل

 توقُده، وبحرُ لا يُدركُ قعره، ومنهاج لا يَخِل نَهْجه وشعاع لا يُظلم ضوروّه،

وفرقان لا يُخمد برهانه وبنيان لا تهدم أركانهال . . .
 الوحي، لا حديث بعده، فلا شرعة ولا رسالة بعله.

 لِصقُ بعض، في مواصـلات دون أية مفاصـلات، وفي تجاوبات دوبات دون تهافت وتفاوت، فقد (نَزل القرآن ليصدق بعضه بعضـاً فلا تجعلوه يكذبـ بعضه

ومن تشابه أبعاضه مع بعض انسجام أحكامه ومعارفه في وحدة جامع
 تُجاوب الجماعية، وأحكامه العبادية تناسب السياسية، وأحكامه الاقتصادية

 أجمعين إلى يوم الدين دون إبقاء.
 ويؤيده ويبشر به سائر الوحي الأهيل .
(1) سورة الانعام، الآية: هه.
(Y) من الخطبة الئها عن الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة وتد أوردناها بتمامها في مفتح المجلد الثلاثين .
سورة الملك، الآية: ب.

نسخة طبق الأصل .

 كلها، فـ (المثياني" جمع المئنية، تعني المعطوف، لانعطافها كلها مع بعض، ولا سيما التي تتحدث عن موضوع واحد، فهي تفسر بعضها بعضاً وتنطق


في أثتين
وهي جمع الْمَتنى لأنها تثنى على مرور الأوقات وكرور الحاجات فلا
 في فوائده وإشراقاته، فالقرآن يجري كجري الشمسس، لا غروب لإشراقه، ولا أفول لإضاءته.

 وهي جمـع مثنى الثناء، فالقرآن مُعارِض للثنـاء عليه في كله بكله،
 وعلى تجلد الحالات والحاجات المعروضة عليه، المستضيئة به، وفي مئاني

 المعاني للمئاني، مما يحضُّ على الثناء.

$$
\begin{align*}
& \text { (1) } \\
& \text { IV (Y) سورة القيامة، الآيتان: (Y) } \\
& \text {.vV :سورة الواقعة، الآية (r) } \\
& \text { سورة البروج، الآية: Y الآي } \tag{£}
\end{align*}
$$


 (1)
 يداهم فهـم في وجل وارتعاش وقشعريرة الجلود كخلفيَّة لاقشعرار القلوب
 ورجاء مما عرفوا من رحمة ربهم، يعيشونهما طول حياتهم.

فطالما قلب المؤمن يضطرب وجلده يقشعر من الكتاب المتشابه المياني حين يرى نفسه قاصرة عما يتوجب عليها تجاهد، ويسمع ربه العظيم يكلِّمه، فيغشى قلبه خاشعاً ويقشعر جلده خاضعاً خائفاً وجِلاً.

 آيات الرحمة والجمال عاشوا، فهم بين طيش وعيش، وخوف ورج ورجاء، حيث
 فقال
 الختشية والخشوع، مهما لان قلبه وجلده إلى ذكر الله، ولكنه بعد ما مُلىَ
 والدمعة والوجل|"(غ) .

$$
\begin{align*}
& \text {. AV : سورة الحجر، الآلية }  \tag{1}\\
& \text { سورة الرهد، الآية: YA. } \\
& \text { سورة الحشر، الآلية: Y) }
\end{align*}
$$

 ذكروا شيئاً من القرآن أو حدثوا به صعق أحدمم حتى يرى أن أحدمم لو تطعت يداه ورجلاه=





أنت تزور عظيماً يكلمك بما يتوجَّب عليك، فتأخذك الهيبة والرهبة لأوَّل وهلة، نم بعد منينَّة تستكن إليه وتنعطف بعطفه ولطفه، فيلين قلبك بعد

اخطراب، وتفرح بعد اكتياب!
كذلك الش وأحرى بكلامه وفوق خلقه قلد ما يفوق خلقه، يقسُعر منه
 وإإذا اقشعر جلد العبد من خشية الئره الهُ تحاتت عنه ذنوبه كما يتحاتٌّ عن

الشجرة اليابسة ورقها 1 (1)

 في مداه، مزيداً واستمراراً، ويُضل من ضـل تركاً له فلا يوفقه ويذره في طغيانه يغمَه وني غيه يتردَّد .


في الاتقاء بالوجه وجهان قد تعنيهما الآية، اتقاءً في الدنيا فيوم التيامة ظرف لسوء العذاب، واتقاءً يوم القيامة فهو ظرف الاتقاء. = والوجل، أتول: يعني (ا) خاشين أو مم مغشي عليهم في جميع أحوالهم حيث يعيشون القرآن نيها


والوجه الأول هو كل الوجه قلباً وقالباً أن يتقي الإنسان يوم الدنيا سوء


 والوجه الثاني هو وجه القالبب، فلأنه أثرف الأعضـاء، مظهر الحُسن والحِسِّ وصومعة الحواس، فإذا اتجه إلى الإنسان عذاب اتقى بيده وسواهها من أعضاء وجهَه، حفاظآ على الأشرف الأعلى، حيث فيه حفاظ عليها كلها، ففيه سمعه وبصره وفمه ولسانه، وإذا تعطلت الأعضاء أو عُطّلت،


 سوء العذاب وهو الإلقاء مهاناً في النار.



 فاحملوه على أحسن الوجوه، ومن الأحسن الجمع بين الحَسَن والأحسن،
 فغير حَسَن

تم يلتفت من مشهـد الحاضرين إلى مشهـدِ من الغابرين ليدل على سنـة اله في الكافرين، غائبين وحاضرين ليصبح أهل الذكرى من فعلتهم حاذرين .


إن عذاب الدنيا آيآ كان ليس إلًَّا ذوقاً للخزي والعذا
 ماضية، ومصارع القرون الغابرة شاهدة، ويكفي هذا الذكر لمن يذلّكر والشا من ورائهم محيط.


 أمئلة فطرية وعقلية وحسية وكونية أمَّا ذا من أمثال واقعية، دون الا دون اختلاق لما لا يكون أم يستحيل .
و"الناس" هنا مَيَّلٌ لأفضل محور لوحي القرآن ويتبعه الجن أمَّن ذا من المكلفين، إذ ليس القرآن - فقط - كتاب الناس، فلا أقل من أنه للجنة والناس، ومهما كان هنالك من المكلفين من مو يوازي الناس، فلأن صُراح اللخطاب في القرآن موجَّه إلى الناس، فلا ضير أن يصبح الناس فيه هـم الأساس
 تعقيد فيه، لا تفهُّماً فتصديقاً، ولا تطبيقاً طول الزمنا

 العلوم والعقول، وتوسُع الحاجات في مختلف الحقول، وقد ولد يعنيه ما يروى عن الرسول



ولا يطغون، ومن أمثال القرآن:




 حق، ويضرب الله هذا المئل الأمثل لرجل الشرك ورك وركا ورجل التوحيد، فالمشرك

 إرضاءهم أجمع فهم عليه ساخطون
 عيشة متناقضة متباغضة، لا يدري من آيٍ إلى أيلٌ



 مضطربة تُخرج الإنسان عن وحدته إلى كيان ممزَّق مفرّق .



الدهور!
(Y) المصدر أخرج ابن أبي حاتم في السنة واليهئي في الأسماء والصفات من الفرج بن زيد

سورة يوسف، الآية: 1-4.

والموحد هو كعبد سَلَماً لرجل ، إذ يملكه سيد واحد، عالمـاً طلباته، متوجهاً إلى مرضاته، فهو في راحة عن تناقض الحياة وتضـاد الطلبات، فالقلب المؤمن بـحقيقة الإيمان هو الذي يقطع رحلات الـات الحياة على هدى

 عابداً له وحده، ومطيعاً له وحده، ومعلِّقاً آماله وأعماله عليه وحده، معلِّقاً يديه بحبل واحد يشد بكل إمكانياته عروته، يعيش في الأرض متطلعاً إلى إله

السماوات والأرض، رافضاً سواه وراءه ظهرياً .


 مدى نحوسة الشرك واكتئابه، وطيبة التوحيد واكتسابه .



 لِحَن يَشَاءُ
وكما الإشراك باله - أيآ كان - فيه نحو سته وانجرافه، كذلك الإشراك برسول الله علي ne
 علي

 مهما كان الإشراك في هذا المربع دركاتِ حسب الدرجات.

(اميت وميتونه في صفة مشبهة دالة على تبات، دلالة على أن الموت لزام لهم كلِّهم لا يفلت عنه فالت مهما كان نبياً وحتى أنت يا سيد الأنبياء (r) ولا يـعني المـوت هـنا الفوت، وإنما موت الأبدان حقيقة بـخروج الأرواح، وذوق الموت للأرواح تخلصاً عن الأبدان وهي أحياء في البرزخ
 يَصعقون ويَفزعون يوم الصعقة الموت عن البرزخ، فإنه كموت الأرواح:
 ليس الموت آخر المطاف في رحلة الدياة، إنما هو حلقة بعدها أصل




 من بعض فأما رجل سلم لرجل فإنه الأول حفاً وشيعته . .


 أنه

سورة الزمر، الآية: 7A.

سورة الشعراء، الآيات: 97-94
سورة الفجر ، الآية: Y Y.


العُبَّاد مَن دون الله يختصمون فيما بينهم وكما يختصم المعبودون، نم




 وحتى الظالم والمظلوم بين الدواب والأنعام (7) فضـلاّ عن سائر المكلفين


$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة ص، الآية: £ (Y. } \tag{1}
\end{align*}
$$

> سورة ق، الآية: YA.
> (1) سورة يس، الآية: 9 ع.



 المصدر القيامة كل شيء حتى الثاتين فيـا انتطجتا







 خصمين يوم القيامة جاران .

والرعايا(1) وحتى الأرواح مع الأجساد(r) فالخصام مناك واقع بين كل ظالم ومظلوم من الجنة والناس والحيوان أمَّاذا؟


من كذب على الله أن له شركاء أم لم يوحِ إلى أحد أمَّاذا من أكاذيب،

 الله، مهما كان له أميالٌ في دركه.

 الله بكل صدق، صـادقاً به وبتوحيده وبأقواله .
 المصدق لما جاءه عن الله من وحي بمن جاء من رسل، تخاصـماً بينهما في


 (1) المصلر - أخرج البزار من انس قال تال رسول الش (Y) (Y) المصلر الخرج ابن منده عن ابن عباس قال : يختصم الناس يوم القيامة حتى يختصم الروح مع



 حكمتما ملى أنفسكا يعني أن الجسد للروح كالمطية ومو راكبه.

فالرسول جاء به مَن قبله، والمرسل إليه جاء إليه بالصدق في في كيانه ووحيه، وصدق





 شاؤوا رؤية الله، أم شـاؤوا أن ينالوا الوا درجات الـات الأنبياء، أم شـاؤوا زوجات




 فإنه طلب لغير العدل، والطالب ما فوقه من مكانة إما ظالما ولم متطاول، أو جاهل متعاضل، وهمم عن هذه الظلامات والجها لالات مُبعَدون .







 . سورة الأنعام، الآية: بالـ

 وعدوان: (اويخرج أخغانهم" "م وكل هذه خلان المسجيء بالصدق والتصديق

: يَعمَ




 بالصدق والتصديق به أحسن الأعمال فيكفٌّ الها به أسوأ الأعمال فضلاً عن

 كبائر السيئات بتوبة وشفاعة، فهذا المئلث من الأسوأ مكفَّ لكرامة الصدق
 الصدق والتصديق، ففيهما الأجر العظيم والتكفير العظيم، وكل ذلك من


سورة النحل، النساء، الآية: : الآية.

من أسباب النزول أنهم قالوا للنبي
كنأمرنها فلُُجنّنك فنزلت (1)
إن الش يكفي عباده الصالحين من نبيين ومتقين - على درجاتهم - من بأس الكافرين المتربصين بهم دوائر السوء، فأكفى الكفاية - إذاً - هو


لأكفـى الـنـبـيـن الـنـن
ك كَ

إن هناك معركة مصيرية بين الداعية إلى الحق والثقوى المضادة المرجفة










 خالد إني أحذركها لا يقوم لها شيء فمشى إليها خالد بالد بالفاس ومشم أنفها. (r) سورة الصف، الآية: A.
 ميرن أخبار الرضا من ()
 A (V) سورة النساء، الآية: 19.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزه الرابع والعشرون
(Y) ${ }^{(1)}$



أترى هذه الصفات الأنتني عشرة التي هي لزام الكفاية، توجد في غير
اله، وحتى مـحمد
 فإنكما ناصراي"، حيث الكفاية أخص من النصرة! إن ذلك لا يشبه شِرعة



$$
\begin{align*}
& \text { NV : سورة الإسراء، الآية } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفرتان، الآية: الآ الآ } \tag{r}
\end{align*}
$$

> سورة فصلت، الآية: عه هو الا
> سورة آل عمران، الآية: IYA.


 يَرَّكَ فَسْوْنَ تَعْمَوْنِ














يَتْتَزْعُونَ







 هـذا من أمؤلة الحجاج على الممشركين الـمقرين الن اله هـو خالق السماوات والأرضين، فلماذا - إذاً - يدعون مِن دون الله من يُخلـلق ولا يَخلق، ولا يكشف ضراً يريده اله، ولا يمسك رحمة يرسلها اله وْمَّ حَبِّى آلّهِ


فلماذا يخاف عبد الله ومن ذا يخاف وهو في سبيله إلى الله؟ فقد انقطع الأمل عن سواه وانقطع الخوف والجدل، إذ ليس له بدل إلا جنابه المتعال، فهو كاف عبدَه، وهو الرقيب على عبده، وهو الوكيل لعبدنه، وهذه هي الطمأنينة دون خيفة، والثقة دون زعزعة، الريّ والمضي في سبيل الله حتى النهاية دونما تخلف قيد شعرة. ولفظة غير ذوي العقول (امال" وضمير اللجمع المؤنث الراجع إليه "هن" تعريضـان بأن ما يدعى من دون اله لا يَعقل، وهو في الأصنام والأوتان

مشهود، وفي الطواغيت معهود، حيث الطغيان على اللّ خلاف العقل، ثم
 فكأنهم لا يعقلون عبادته





 (أْتْمَوا . . . مكانته، رغم أني وحدي وأنتم كثرة، أنتم لكم أموال وليست لي أموال . . .

 وهذه مباهلة عملية مع الذين لا تنفعهم الدعوة بأيَّة حجاج إلَّا مزيد
 يتقبل المدعو أية برهنة إلَّا رداً بقوله الزور، وانتفاجةِ الغرور .

 (أَزَلنَّا
 (1) المكانة مي المنزلة ومي الإمكانية، وكلما كانت المنزلة أتوى فالإمكانية أوسع، نهذا تحدُّ ذو بعدين أنْ كرّسوا إمكانياتكم على مستوى منزلتكم علماً ومالاً وقوة الماذا .






رسول اله إلى الناس بكتاب اله ("للناس").


: يَنَفَرَّرُونَ
هذه هي الآية الأمٌ دلالة على حقيقة الموت والـيا ولياة البرزخية بعد
 مَا جَرْتُـُ بِاَلْنَّهِ






هل إن هنالك تهافتاً ثلانيآ؟ كلًا ! فالمتوفى الأصيل للانفس كلها طيبةٍ
(Y) سورة الأنعام، الآية: •7 (Y)
(Y) (Y)
(7) سورة النحل، الآية: YA.
(1) سورة القصص، الآية: 07 (1)

سورة السجدة، الآية: 11 ال 1 الأ
(0) سورة النحل، الآية: (V)
. $V$ سورة محمد، الآية: (V)

وظالمةّ هو اله، والموكَّل لذلك كعامل بأمر الله هو ملك الموت حيث يدير

 المتوفى لا يأهل أن يتوفاه اله دون وسيط.

فقد يتوفى الله دون وسيط من هو أرقى من ملك الموت وأعلى محتداً كالرسول الأقدس


(أما ملك الموت فإن الله يوكله بخاصته ممن يشاء من خلقه ويوكل رسله من يشاء من خاصته ممن يشاء من خلقه يدبر الأمر كيف يشاء وليس كل العلم يستطيع صـاحب العلم أن يفسره لكـل الناس لأن فيهم القوي والضعيف ولألأن منه ما يطاق حمله ومنه ما لا يطاق حمله إلًا أن يسهِّل الهُ له حمله وأعانه عليه


هنالك نلانية التوفي، من اله للرعيل الأعلى، ومن ملك الموت بإلذن
 بدرجاتهم أو دركاتهم، وإن كان اله هو المتوفى فيها كلها!
ترى وكيف يصح هذا التقسيم وآية ملك الموت تخاطب ناكري البعث:重
سورة يونس، الآية: 7؟ .


 سورة السجدة، الآية: •1.

الْمَوْتِ . . . جَ ولكنه يعني التوفي بوسيط وليس إلَّا تحت رئاسة ملك الموت




إذاً فالمتوفى لأطيب الطيبين هو اله، وللخصوص منهم بعدهم هو ملك الموت، ولسائر الطيبين سائر ملائكة الموت، وللظالمين ألمان أنفسَهم أدنى


تم ما هو التوفي، والأنفس المتوفاة هنا؟
ليس التوفي هو الإمامة نفسها، بل هو أعم منها حيث هنا بطلق على




 فضلاّ عن أهل الكتاب كلهم، فليكن حياً حتى الآن.
فالتوفي في معننى جامع لهـه الثـلاث هو الأخذ وافيآ، مـهـما كان



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحج، الآية: vo. }  \tag{1}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: } 00 .  \tag{Y}\\
& \text { سورة النساء، الآية: } 109 .  \tag{r}\\
& \text { سورة النساء، الآية: } 10 \text {. } \tag{६}
\end{align*}
$$

يميت، أم بروحه بعضاً كما في الإنامة، فإيفاء الأخذل في كلٌ بحسبه، إيفاءً
 يتوفى حين يتوفى وبعله، إيفاءً دون إبقاء.
 كما كل نفس، اللهم إلًا توفيآ لهما بعد توفي الانفيا لانفصال، فإنهما معاً في حفظ


 ضـلال البدن بأجزائه .

 والضـلال، وقد لا تعني آية التوفي هذه إلَّا الأول، ولا سيما أن النوم أيضاً هنا توفي ولا يؤخذ فيه الجسم.
إذاً فالأنفس في توفي الإماتة مي الأرواح بكاملها دون إيقاء، من إنسانية
 فوتَها، وإنما انفصالها عن أجسادها وبطلان تصرفا
 انفصال الحياة عنه وبطلان انصرافه بتصرفات الروح، وأين موت من موت؟


(1)

(Y) سورة آل عمران، الآية: 1£0.


 الروح بتمامها، بل هي الروح الإنسانية المديرة المدبرة لـحياة اليقظة، نم تبقى الحيوانية والنباتية إبقاء: لأصل الحياة نمواً وانهضاماً لغذاء وتنفساً دون
 التميزية والحركات الإرادية كالعزوم والصعود وترتيب القيام والقعود وسائر

الأفعال الاختيارية.
وبدمج النباتية في الحيوانية، وهي لزامها - فلأقل تقدير - لكل إنسان نفسان متحدتان متمازجتان في حياة، نم تنفصل الإنسانية في حياة النوم، برزخاً مؤقتاً حتى اليقظة، وتنفصلان عنه عند الموت فتعيشان دون هذا البدن في الحياة البرزخية، وفي القيامة حياة أرقُ وأرقى!

 تنجذب إلى الحيوانية المُبقاة، حيث الإمساك يلمح إلى التجاذب بينهما

 -

فالتلاحم بين نفسي الإنسان لزامُ حياتهما هنا وفي البرزخ، فلا تعيش الإنسانية دون الأخرى، كما لا تعيش الأخرى دون الأولى، فـ اهما من أحد
 كشعاع الشمس فإن أذن الله في قبض الأرواح أجابت الروح النفس وإن أذن

اله في رد الروح أجابت النفس الروح ....|"(1) وسبب كشعاع الشمس أحسن تعبير عن التجاذب بينهما على فصال، فضلاّ عن حالة الاتصال!


 الموت في وصال للنفسين كحال اليقظة، أم في فصال لهما كحال الوال الموت، يتوفى الأولى أولاً بالإنامة والثانية ثانياً بإمساك الأولى حتى تنجذب الثاليانيا




 ع : بن علي الثاني
 رجل حسن الهيئة واللباس فسلم لملى أمير المؤمنين فرد مليه السلام فجلس نم الم تال: يا أمير المؤمنين أسالك من ثلاث مسائل إن أخبرتي بهن ملمت أن الثوم ركبوا من أمرك ما ما أتضي

 تذمب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الولد كيف يشبه الأمام والأخوال؟




 الريح الروح فلم ترد إلى صاحبها إلى وتت ما يبعث.


 على إمكانية الحياة مع الموت وبعده، معه حيث النائم ميت في نفسه حيدّ في
 النائم يبعث باستيقاظ، كذلك الميت يبعث للحياة الأخرى بنفخ الصورر. وإرسال النفس بعد توفِّها في المنام قضاء: لأجلها، آيةُ إرسالهها بعد موتها قضاء: لأجرها .

واليقظة بعد النوم آية أن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وآية للرحمة المتواصلة الإلهية تقطع عن الإنسان معاذيره كيلا يقول:

(r)


 شعبة من الوحي فترى ما لا تراه في اليقظة، كذلك - وبأحرى - بعد الموت




(Y) سورة المؤمنون، الآيتان: 99، • 1 .
(Y) سورة ق، الآية: YY.
 يَعْقِوْنِ
: تُرْتُعُونَ



فكيف - إذآ - يملكون؟

تم وليس كل من يملك شيئاً ويعقل هو يملك الشفاعة عند الها، فإن


 سواه، فكيف ترجون الشفاعة ممن ليس يملك شيئاً ولا يعقلون، وحتى إذا


فإنما الشفاعة في مُلك الله وعباده لـمن يملك السماوات والأرض نم






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة الزخرن، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: YOO. } \tag{£}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير الفرآن/الجزء الرابع والعشرون
كلٌّ من الاشمئزاز والاستبشار غاية في بابه، : امتلاء القلب غماً تظهر
آثاره في الوجه مغبرآ، وامتلاءه سروراً تظهر آثاره في الوجه متهلِّلا!
وهب هـم يشركون بالله ما لم يأذن به الله، فلماذا يشمئزون من ذكر الله



 - أنحس من الملحدين الناكرين له، العابدين لغير الهـ.


 فإنما الهدف الأصيل شركاؤهم. وهكذا نرى جـماعة مـن الـموحدين، أنهـم لا يستأنسون بـذكر الله استيناسهم بذكرى رسله وأوليائه، كما لا يأنسون بكتابي الله أنسهـم بـخليط


(1) ${ }^{(1)}$


الحاكمية بين الممختلفين تتطلب حيطة علمية بسائر شروطها المتعاضلة

(1) سورة يوسف، الآية: 1•7.

والأئمة ولاية، والعلماء الربانيون - الأقرب منهم فالأقرب الـوب الـى ساحة العصمة القدسية - خلافةّ عن أثمة الهدى ومصابيح الدجى



 والأعمال.







(r)






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة لقمان، الآية: بان } \\
& \text { (Y) سورة الأهران، الآيتان: ع٪، } \\
& \text { (r) سورة الرعد، الآية: } 1 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$









نم منا استحالة في قبول الفداء من بعلين، فـ اللوها تحيل أن يكون لهـم





 يَيْتِبَوْنَهِ من حق المبدأ والمعاد ووحيه الرابط بين المبدأ والمعاد، فلم


 هي الدنيا، فلم يكونوا يحتسبون آن بعدها أخرى مي أحرى تضيةً الحساب

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة المائدة، الآيتان: Mr، } \\
& \text { (Y) سورة آل عمران، الآية: } 91 \text { (Y) } \\
& \text { سروة يونس، الآية: عه. }  \tag{r}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: } 91 .  \tag{£}\\
& \text { سورة المعاجه، الآيات: ||-18| } \tag{0}
\end{align*}
$$


 يوم الدنيا كانت سيياتهم في احتسابهم حسنات، أم ما كانت سيئات إذ


 بحتسبون! مربع من ركام العذاب دون تفلُّت عنه ولا تلفُّت.




هذه طبيعة الإنسان وسجيَّته، نسيان الهُ وذكر من سواه، فإذا مسَّه ضُرِّ








( 1 (

رِّ
(1) . . . .

ومِن تَم قليلٌ منهـم يعلمون أنها فتنة، أترى أنهـم المؤمنون حقاً فلا يغترون بنعمة، ولا ييأسون بنقمة، فهما لهـم أمام اله على حـلى حدّ سواء، فهـم راضـون بمرضـاة اله؟ وهناك من يعلم أنها فتنة ولكنه يفتن بها! ومنهم قلة
 والغفلة، جهلاً عامداً دون قصور، حيث الجاهل القاصر معذور.




 نجد هـهه الآية وأضهرابها تكشـف عن الفِطَر والعقول رُكام الأهواء الهاوية والشهوات الخاوية، تعريةً من العوامل المصطنعة، وتجريداً للإنسان في ضـلاله عن كل حجة، ضـاربآ إلى أعماق التاريخ في الغابرين، ورابطاً
 واحدة، وفي علة واحدة، فإلى جهنم وبئس المصير وإنها تلمس قلوبهم بعرض مصـارع الغابرين، مَن هـم أشد مِنهم قوة
 ألم يعلموا بعدُ 'أنَّ نعم الله بلايا وامتحانات قد تبوء إلى امتهانات، فهي

(1) سورة الفجر، الآيات: 10-10.


وهذا أمر ملموس أنه هو الذي يبسط الرزق وهو الذي يقدر، فكم من





 إنما عليك أن تسعى قدر الحاجة والاستطاعة، دون تحتيم على ربك أنه رازقك قدَر سعيك، أو يقتر عليك إن لم تسعَ قدر حاجتك وطاقتك، فإنما عليك السعي وعلى الله التكلان في منتوجات السعي. سعة الرزق هي حصيلة معدات ليست كلها بيدك، فقد يعدها لك ربك


 درجاتها، إذاً فعليك الحركة قلر المستطاع وعلى اله البركة كما يشاء، زائلدة
 لغير الساعين من جوع أم بُلغة الحياة أماذا؟ وفي تخلف المسببات عن أسبابها المعدة لها دليل صارم لا مرد له أن (1) سورة النجم، الآية: ج.

الغيب مسبِّاً للأسباب ليس ليتظم في خيريرتنا تحت الأسباب، إلهاً واحداً

 آن هنا مكوناّ واحداً قديراً عليماً فوق الأسباب، خفياً وراء الأسباب.












هنا بعد الهول الرمهيب للذين ظلموا وتقطّع الآمال، وتميّز الحال
 يفتح الله أبواب التوبة والأوبة والثفران بمعاريعها، حتى ليا ليطمع ألمل الكبائر

 وابلاس، وبين الرجاء الدطلق فاللًآمبالاة والارتكاس :

 وإنها أرجى آية في كتاب الله وأوسعها (1) تنزل في وحشي بن حرب




 الإسراف هذه فأسلم فقال الناس يا رسول اللش

وحشي قال



سورة الفرقان، الْآية: •V.

سورة النساء، الآية: \&^
(£) المصلر أخرج الطبراني وابن مردويه واليهفي في شعب الإيمان بسند لين عن ابن
 فأرسل إليه: يا محمدكيف تدعوني وانت تزمم أن من تتل أو أشرك أو زنى يلق أثاماً يضاهِ



 وحشي هنا نهم فأسلم . . . وفيه أخرج محمد بن نصر في كتاب الصـلاة من وحشي قال : لما كان مان من أمر حمزة ما كان الالقى اله خوف محمد

 الخمر والزنا والفواحش كلها وتستحم من الجنابة وتصلي الخسس قال : إن اله تد أنزل مذه =

وما أحبها إلى الرسول
 النـبي التوحيد(ץ) رغم أنه ارتداد ملياً أو فطرياً، ولا يتنافى وجوب يقتل القاتل أمن ذا وتقبل توبته، وقتله من كفارته، فالآية - إذاً - تشمـل الـا مثلث الإشراك باله دون سواه، فاله لا يغفر الإشراك لـمن مات مشركاً،

ويغفره لمن كان مشركاً تم آمن، أم أثرك بعدما آمن آمن تقية أم ارتداداً .
 تعم كافة المذنبين مشركين ومَن دونهمه حيث ينـي ينظر إلى واقع العباد فينسبهم
 فالآية عامة في منطوتها، مهما كان المؤمنون أحرى بها .
 - يخص الصغائر، ولا الكبائر دون الشرك والكفر، والإسراف على النفس وهو تجاوز الحد عليها - يشمل ثالوث الذنب دون إبقاء؛ وقد عد الله تعالىى

 = محمداً مبده ورسوله فصانحني وكناني بأبي حرب (1) المصلر أخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه واليهتي في شعب الإيمان من



 وكان عمر بن الخطاب كاتباً فكتبها بيده نم كتب بها إلى مياش والوليد واليد والى أولئك اللفر فأسلموا وماجروا ا
سورة المائدة، الآية: 11.
 وكل هذه وأضرابها إسرانت من المسرفين على أنفسهم لا على الله إذ لا تُنال ساحته بما يفتعله خلقه.
 بِ

إنه الغفران المطلق للشرك، أن يغفر من مات على الشرك كما قبله، لا مطلق الغفران حيث يُغفر الشرك قبل الموت، وآية الإسراف تعني مطلق الغفران، لا سيما وأن موردها التوبة عن الشرك قبل الموت، دون آية الشرك
 أترى آية الإسراف تُسرف في غفران الذنوب دون شروط
 شروطاتها المسرودة في آياتها!
كلَّا فإنها إضـافةً إلى سائر آيات الغففران، المـحلدّدة حدودَه، المقرِّرة شروطه، هنا تأمر بالإنابة إلى الرب، والإسلام له، واتباع مألـا ما أمر به، مما

 إضـافة إلى ذكر أمد التوبة أنه قبل الموت لا بعده، فإطلاق آية الإسراف مربوط بالتوبة أم أي مكفر قبل الموت، ولا سيما بالنسبة لذنب الشرك(؟)
سورة النساء، الآية: الآية: A\&. . .

 مليهم تقام رجل نقال: يا رسول اله والشرك بالش؟ فسكت فأهاد ذلك ما ما شاء اله فأنزل الش اله
 يخص بما بعد الموت لمن مات مشركاً.

وترى أنها تغفر حقوق الناس بجنب حقوق الل؟ وحقوق الناس لا تغفر

 إنها مغفرة على شروطها المسرودة في محالها، وهذه هي الآية المطلقة
 سائر آيها دون إممال ولا فوضى جزا الا







 تشمل - لأقل تقدير - الشرك وسائر الكفر لمن مات كافراًا ، مهما شملت ما ما ما دونهما بشروطاتها العادلة والفاضلة يوم الدنيا ويوم الدين . والرواية القائلة: (والذي نفس محمد بيده لو لم تخطبوا لج الجاء اله بقوم يخطُون نم يستغفرون فيغفر لهم"(7) حيث تُشجّع على الخطأ معروضة على لـى

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سروة الأرمان، الآية: } 07 .
\end{aligned}
$$



القرآن والسنة القاطعة، فمضروبة عرض الحائط، كالتي تؤيس عباد الله عن
 الأخطاء رجاء فوضى، ولا تمحُّل القنوط عن رحمة الله خوفاً مطلقاً، فإنما








 واتباع أحسن ما أنزل ．

女⿳⺈⿴囗十大
：（18）（4）
فلولا الإنابة قبل الموت فالعذاب بالباب وقد تقطعت الأسباب وحارت
＝




 لا نهم فيه ولا تراهة لا تدبر فيها ．

الألباب، والإنابة هي الأوبة إلى أفياء الطاعة بعد ما أسرف في تركها، رجوعأ إلى الهل نوبة بعد نوبة مرة بعد أخرى.



 وهو قبل الإيمان ومعه وبعد الإيمان، درجات ثلانيا رِسلها بعد الإنابة، وأقلها التسليم في المظاهر خرو الانـان




 نم كما ليس الغفران إلَّا بشروط، كذلك الإنابة والإسلام هـما على
شروط:








ثالوث العذاب، وأيقنه الآخران، وأتقنه الأخرى، فاشـعروا الإنابة الإسلام


فوق العذاب:

: الستّحرِينَ

 فوات الأوان.






 وسبيله ووجهه وجهته، تجريداً عن الزمان والمكان صفة بجنبه سبحانه حيث يجرد كما يناسب التجرد الإلهي السامي إذاً فـ وجَنْبِ آنَّوِّ هو قربه، وهو طاعته وعبادته المقربة إليه( (7) وهو
(Y) سورة الإسراء، الآية: Ar.
(£) سورة النساء، الآية: وب.

سورة السجدة، الآية: 17.
سورة مريم، الآية: هr
سورة الصـافات، الآية: A.




القريب لديه، وهو السبيل إليه، والمسرف على نفسه، مفرّط في قرب الهُ الّه فإنه قريب، وأقرب إليه من حبل الوريد، أفإسرافأ في عصيانه بمحضريرهو



 فكما آن نكران الله والإشرالك باله وترك طان طاعته وعبا


 من جنب الله مختلف فيه بين الأمة، إلحاقاً له بجنب الرسالة المالة المتفق عليها، مصداقاً ثالثاً من جنب الله بعد اله ورسوله .
 المناتب لابن شهر آشوب أبو ذر في خبر هن النبي



 المناتب عن الصّادق والباقر والسجاد والرضا ونا عن الصادق
 النبي


 الرخا والباقر والصادق وزيد بن ملي نـ


 والدينين (1)

وهذه قولة صادقة من المسرفين الساخرين، وقد تكون لهم أخرى كاذبة
يكذبون بها ويعذبون:

وقد استحالوا تقواهم بما استحالوا مداهم من الله، قولة جارفة في بُعديها، إنهم كانوا مضطرين في إسرافهم، وكان مستحيلاٌ على الله مداهمم

 فإذا بجواب هارم عن هذه وتلك.
 (产)







> إن منا مخفغة عن المثقلة أي وإني كنت لمن الساخرين . سورة الانعام، الآية: YA.
> سورة فاطر، الآية: سV.

 الججوابين وما أجملَه! فالمسرفون على أنفسهم هم متحسرورن في نالونه





 يرون عذاب الاستئصال، وحين الموت دون استئصال، وهـيا وهما بداية رؤية
 الكذب على الهي يوم القيامة غير مسموحة ولا ممنوحة اللا

 القائل الأول والثاني، بفارق أنها حين ترى العـا
 العذاب حالة الحساب، والأولى قبل الحسابَ


مسرفة عليها .
ولأنهم واجهوا آيات الله بوجوه منكرة كافرة مستكبرة فهم يوم القيامة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { rv: سورة الالنعام، الآية (Y) } \\
& \text { (r) سورة الالنعام، الآية: M. }
\end{aligned}
$$

 يروى عن النبي اللذر يطؤهم الناس من هوانهم على الله حتى يقضي بين الناس نـي






 منها وطَرَه، ومنهم من لا يدخلها.


 دون أية فوضى هنا أو هناك، مهما كان هنا فـا تضية الفضل وهنالك قضية العدل




 الدرك الأسفل من النار .
نور الثقلين ع:
 فاطياً، أقول: مذا من باب الجري والتطييق ملى المصداق المختلف فيه، ورواه مثيله في
 سورة النجم، الآية: به.




















(锰
: (ألنَّهُ لا سواه لا استقلالًا ولا مشاركة أو معاونة جملة وتفصيلاً، جماعات وفرادى، وإحياء الأموات أمَّاذا من خلق يظلار يلا على أيدي الرسل، كل ذلك من خلق الله يبرزها على أيديهم تدليلاً على

. (1)
وخالقيته لكل شيء مما أجمع عليه الموحدون، بل والمشركون أيضاً


 فقولوا: كان اله قبل كل شيء ومو خالق كل شيء وهو كائن بعد كل
 شيء، فاله الازلي الذي هو قبل كل شيء؛ والأبدي الكائن بعد كل شيء، ليس من الشيءٍ المخلوق حتى يسأل عنه (امَن خلقهب؟؟




كل شيء بداجة إلى خالق، خالقاً ومخلوقآ، استحال وجود كل شيء؛ حيث لا ينتهي الثى خالق غير مخلوق، إذاً فكل شيء أصبح مخلوقآ دوا دون خالق ، أم لا يوجد أي شيء!
هذا السؤال المتعنت مو نظرية البعض من فلاسفة الماركسية، زاعماً أن
 خالق يناقض هذه الضابطة.

وقد تغافلوا عن أن الحاجة إلى خالق ليست قضيةً الوجود بـما هو
 وإنما مو الوجود الحادث المادي، يسأل عمن خلقه لأنه مـخلوق، وهـا وها يهدم صرح أزلية المادة ويبني صرح الخالق الأزلي وراء المادة .
فوِجاه قولتهم (امَن خلق الهل إذا كان هو الخالق لكل شيءّهِ؟ نقول: من


 كان اله خالق كل شيء؛ فكل شيءٌ فقير إليه لا يملك لنفسه شيئاً، إذاً واوَهُوَ

 ويدبر أمره.



 واختياره وفعله بالاختيار.

فالفعل المشختار له نسبة إلى الفاعل المـختار حيث اختاره دون إجبار، ونسبة أخرى إلى خالق كل شيء، إذ لولا إرادته بعد إختيار المـختار لـما حصل الفعل المختار، فإنه هلا جبر ولا تفويض بل أل أمر بين أمرين" وبعد كل



 ولكنه لم يُخلق إلًّا ما يصلح في تقدير الحكيم دون سائر ما أمكن؟


 التكوين! وليس - فقط - خالق كل شيء وكيلاٌ عليه نم لغيره تدبير كل شيء أم

بعض الثيء؛ بل و:

: آلخَسِرُونَ

 فليست مقاليد السماوات والأرض لمن سواه استقلالاً آم مشاركة أم معاونة. والمقاليد واحدها مِقليد، كما الأقاليد واحدها إقليد وهما بمعنى، أهو
 الفتل، وهو أبلغ تطويق لما ينفصم بطبعه. فالسماوات والأرض بأمورهما، المنفتلة في ذاتها، هي منفتلة لأبلغها

بارادة الخالق لكل شيء، الوكيل على كل شيء، والسماوات والأرض،
صيغة أخرى عن كل شيء
فكما أن الها هو خالقهـما، كذلك له مقاليدهما صـداً عن الانفلات، وسداً عن الانفراط، وحجزآ عن التفريط والإفراط.
فله - لا سواه - رتتهما وفتقهما، وله فتح أبوابهـما بخيراتهـما وبرا وبركاتهما من إدرار الأمطار وايراف الأشجار وسائر وجوه المنافع وعوائد المصالح، مادية ومعنوية أمَّا هيه.





مِنْ بَعْدِهِهِ . .
 لهم كل رين وشين، إذ لم يفتحوا صفحات قلوبهم ووجوههم إلى آبات الش

فيعتبروا بها ويتبصروا
: (我)
فبعد أنه الخالق لكل شيء، الوكيل على كل شيء، وله مقاليد كل
 عرخاً سخيفاً سحيقاً نابعاً عن الجهل المطلق المطموس والقلب المركوس

$$
\begin{aligned}
& \text { v : سورة المنا انتون، الآية: (1) } \\
& \text { (Y) سورة الحجر، الآية: (Y) (Y) } \\
& \text { (r) (Y) } \\
& \text { (£) سورة فاطر، الآية: Y. }
\end{aligned}
$$

المـعكوس، تأمروني أن أعبد غيره وأتركه، أو أن أشركُ به غيره في عبادته، وهذه وتلك إذاً قسمة ضيزى وخـلال مبين، وكما سوف تعترفون الـون



: (6 (
الشُرك أياً كان ومن أيٍّ كان وأيان يحبط العمل إلًا إذا كان قبل العمل الصـالح النابع عن إيمان لاحق، ومن الشُركِ الرئاءُ، فإنه يُحبط الـعمل المراءى فيه حتى وإن كان الرئاء بعده، أم قبله ولمَّا يتوب عنها

 بالإشراك الرئاء، والأولى تعمُّه والإشراكَ بالهِ

 من الداعية إشراكاً يميل - كما يدعي - إلى تركه، وحتى إذا صدق في قولته



أترى النبي - على توحيده القمة الصارمة - يشارف أو يقارف إشراكاً
 يكن إلَّا مصلحياً ظاهراً جذباً للمشركين إلى توحيد الله كما تطلبوه إليه، أم

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة، الآية: 1. } 1 \text {. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

هو من باب (إياك أعني واسمعي يا جارةه(1) لكي يسمعه المشركون عن هذه


 أعني واسمعي يا جارةه أنه

 فالعصيمة ليست لتنافي التكليف بالواجب وترك الحرام مهما لن يترك الواجب

ولن يفعل الحرام .
ففي ولَّنْ أَشْرَكَتَ إذآَ نلاث واجهات، تكليف النبي استمراراً لترك
 وعنده الرضا :








 النبي
 أحرى دون أن ينظر إلى محتده ومنزلته. الققي عن الصادق : (r)
 يعبده ويشكره ولكن استعبد نيه بالدعاء إليه تأديباً لامته.
سورة الإسراء، الآية: VE.

الفرقاذ في تفسير القرآن/ الجزء الرابع والعشرون
الإشبراك، وتطعاً لآمال من يريدون منه الإشراك مغغبة إيمانهم، وتهويلاً للمؤمنين آنهم مأخوذون بالتكاليف الإلهية وبأحرى حين يؤخذ النبي بها، فـ (إيالك أعني" في الواجهة الأولى (واسمـي يا جا جارة" في الأخريين! يبدأ
 تنبيهاً لـمن سواهـم إلى تفرد ذات الله بالعبودية له وتوحُّد اللخلق في مقام العبودية بمن فيهم الأنبياء دونما استثناء، والتأكيد في "اليحبطن ولتكونن") يؤكد التهديد بالنسبة للآخرين إذا كان يشمل الرسول والإشراك باله مو القمة المعنية منا في إحباط العمل، ويتلوه الإشرالك
 والمصصداق الخخفي المختلف فيه(1)، وكما تختلف دركا وركات الإشراك الظ الظلم فكذلك دركات الإحباط حسبها .


 فلو سُمِحِ لك أو أمِرتَ أن تعبد غير اله وأنت أعلى وأرقى من كل مَن
 مرجح، وحتى لو كان أعلى منك كان ظلماً للحق، بل إن هذا الثالوث كلـو كله من الشرك ظلم فإن الشُرك لظلم عظيم وضهلا * ${ }^{\text {ºُبُبِي }}$
(1) المصلر في أصول الككافي علي بن إبراميم عن أييه عن الحكم بن بهلول عن رجل عن ألئي اله
 سورة الشعراء، الآيتان: 9A، 9V،
 بتوحيده، وفي عبادته، فأين التراب وربـ الأربابه، فلأنه أكرمنا وسمح لنا




 يعبدونه حق عبادته، ولا يطيعونه حق طاعته متجاهلين عظمته ومحتده.

 فقوته وعزته تقتضيان توحيده وإنزال وحيه بياناً لكيفت يوحدون ويعبدون؟

 فنكران توحيد الله تضييع لقدره، ونكران وحيه تضييع لقدره، ونكران
 وقذر الشيء منزلته المتميز بها عن غيره، ولكل شيء قلدر محدود جعله


 وإليه المعاد، وله ما بين المبدأ والمعاد.

Q (1) (Y) سورة الحج، الآية: (Y) (Y)
(r)

 مقام الجمـع في قيامة التدمير والتعمير يوم الجمـع، فلماذا تفلت الأرضون الانـون الستة الأخرى عن هـا الجـمع، وقد لا تشـملها السـماوات أم يبعد؟ ثـم


 أن يتخلى عنها في مِلكها، ولكنها يوم الأخرى تخري عن هـنه الـنبضا
 بريته، والمتصرفين فيها من خليقته، وقد ورث تعالى عباده ملـي ما ما كان ألو أودعهم
 وليست قبضته - فقط - ملگَه، بل وجمعها بعد بسطها، وتدميرها بعد

 الأرض يوم القيامة ويطوي اللسماوات بيمينه نم يقول أنا المملك أين ملوك الأرض

وإنها ليست القبضضة الإلهية قبضة اليد الـجارحة، كـما ليس طي السماوات بيمينه الجارحة، وإنما هي القدرة اللَّامحدودة، فمن قال إلا إنها

قبضة الأنامل ما قدره حق قدره(ع)

$$
\text { (1) سورة الطلاق، الآية: } \overline{\text { اr. }}
$$

(Y) سورة الأنبياء، الآية: ع•1.

 تقول يا أبا القاسم إذا وضع السماوات على ذه واشار بالئبابة : والارضين على ذه والجبال=




هذه أصرح آية في الجمـع بين نفختي الإماتة والإحياء، نمر لا نرى


 عبر فيهما عن الموت الناتج عن النفخة الأولى بالصعقة والفزع. والنفخة هي الصيحة وهي كما مي مرتان للإماتة والإحياء، طالما بينهما معاكسة في قلة الذكر وكثرتها في الذكر الحكيم، فالنفخة أكثرها في الإحياء والصيحة في الإماتة.

 لا يصعق، والموت بخروج الروح عن البدن - ومو حي في برزخه - ليس
 =




 أترل: ضسكه كاذ تنديداً وكما تندد بها الآية. (1) راجع الجز• •Y من الفرقان تجد تفامل النفخ في الصور. سورة النمل، الآيتان: A1، AV.

تعم الأحياء هنا وفي البرزخ وهم أمواتٌ عما هنا، لمـحة كدلالة ثانية أن الأرواح هي المُصععة وفَزِعة كما في آية النمل.
ففي النفخة الصيحة، ليست لتموت - فقط - الأبدان، فإن أهل البرزخ منهم قد ماتت أبدانهم من ذي قبل، ولأن الأرواح يغشى عليها دون موت،
 أن لـ (امَن في السماوات والأرض" صععقة دون موت ولا موتة دون صعقة.
 والأموات تموت أرواحهم في البرزخ كما الأحياء هنا دون برزخ، فعند ذلك
(1). . تبطل الأشياء وتفنى فلا حس ولا محسوس

高 منهم - حينئذ - والأموات، فلا موت لهم بمعنى الفوت في هذه الفترة

 هؤلاء الأكارم الذين كانت حياتهم في كل وجهاتها وجنباتها في وجه الربا فهم - إذاً - باقون ببقاء الله، لا تصععقهم الصعقة ولا تفزعهم الفزعة. (1) نور الثقلين ₹:






 اخخرى فينشر من مات ويصفون جميعاً . . . أقول: النشر الأول مو موت الألموات بأرواحهمه، والنشر الثاني مو حياتهم بالصيحة الثانية.

 أصفياء الله، وهم الواحد والاثنـان والخمدسة والأربعة عشر (1) المعصومين الان المحمديين صلوات الله عليهم أجمعين



 من أضرابهما بين النبيين.

وإذا كان الشهداء ممن شاء اله كما يروى (8) فأحرى بالنبيين والصديقين وهم أفضل منهم أن يكونوا ممن شاء الله، وقد تلمح آيتا حياتِّهم عند ربهـم
 يصعقون عنها إلًّا من شاء الله.

وإذا كان الشهداء وهم اللدرجة الثالثة من الأصفياء ممن شاء الله، فليكن منهم جبرائل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل وحملة العرش وكما يروى عن رسول اللّ



$$
\begin{equation*}
\text { سورة مريم، الآية: الآية: } 10 . \tag{Y}
\end{equation*}
$$


 الملانكة

 اله من مؤلاء اللنين استنى الش؟ تال: جبريل و...
 هي نظر العيون ونَظِرة القلوبه، حيث ينتظرون ماذا يؤمر لهـم من رب


 حسابهم، وهنا:








 النفخة الثانية! ونور الله أمم من نور الرب حيث تضمدن ربوبيته! اللهم إلًّا

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يس، الآية: } 01 .  \tag{1}\\
& \text { سورة النبا، الآية: 1A. }  \tag{r}\\
& \text { سورة إبراميم، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { مورة الحاقة، الآية: ع! } \tag{£}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزمر، الآية: VE. WE. }  \tag{7}\\
& \text { سورة النور، الآية: بالان. }
\end{align*}
$$





أم هي نور ربوبية الحساب عدلاً وفضـلاً حيث يكشف الغطاء عن




 ميزانآ وكتاب الأعمال ليوزن به.




 يستغني الناس من ضوء الشمس ونور القمر ويجتزون بنور الإمام، ورواه مثله في إرشاد

 مهما كانت من الش تعالى (Y) سورة ق، الآية: MY. (r) (£) (0) (0) سورة الحاقة، الآية: 1A.
 (v)



فالأئمة 隹 وإلقـاء، وشـهـداء في سبيل الله، فـمَن أحرى منـهـم - إذاً - في حظيرة الشهادة، وقد تعم الشهداء كل مستشهل في سبيل الله حيث هي جمع الشاهـ الـد والشهيد، فلتعهما معاً: الشاهد الشهيد وغير الشههيد.



 ومـن الأعـضـاء:

وهنالك. . . وتد تمـت شروطات القضضاء الـعدل محكـمة وشاهـداً

 نقيراً ولا فتيلاً
(1)

 (r)

مورة الزلزلة، الآيتان: ع، ه .

ME: سورة النور، الآية الآلان

 - خيراً وشرأ - هي بنفسها الجزاء، بما تظهر في ملكوتها وحقائقها، حيث الْ

تم - وكل هذه الشهادات بحذافيرها ليست لتثبت شيئاً عند اله ؤوَهُوَ
 ويعلموا هم ما ربما كانوا ينسون أو يجهلون فلا يكذِّبون . هـنـلك يصـدر حـكـم الربـ دون نقـاش وجـدال، فبإنه مشـهـد النـور والظهور، بشاهد العدل والرب النور، فلا كلمة تقال، ولا صـوت يرتفع، فمن تم :




 دركات فزمر النار دركات، كما التقوى درجات فزمر اللجنة درجات. للنار
 والزمرة هي الجماعة، فهنا جماعات وهنالك جماعات بفار بلارق مختلف اللدركات والدرجات، ولأن النار طباق سبعة ولها سبعة أبواب فعلّ "املها سبع جماعات، بفارق مختلف الشيطنات
$\qquad$
(Y) سورة الحجر، الآية: £ ع.

من شيطان - وبقر - ونعلب فهذه ثلاث، ومن شيطان بقر، أو شيطان
 ثالوث الشيطنات فإنه في اللدرك الأسفل من النار(1) فلكلِّ درك شيطانه ، يدخل من بابه فادخلوا وأَبَّبَ جَهَّنَّا . . .


أترى اللذين كفروا تشمل أهحاب الكبائر غير التائبين ولا المشفع لهم؟؟
 كفروا مستكبرين وفي جهنم خالدين والآية تعنيهم! . أمهم من الذلين اتقوا؟ وقد طغوا هؤلاء وبغوا، وأين الذلين اتقوا من هؤلاء الذين طغوا مهما كانوا في زمرة المؤمنين أو المسلمين!

 مصيرهم الجنة مهما دخلوا النار، أم عُذبوا قبل النار، فإنه قضية العدل جزار إن وفاقاً.
 يجيئوها، خلاف أهل الجنة، فإن أبوابها مفتوحة قبل أن يجيئوها لـمكان
(1) (1) ومذه خصائل الإنسان المرذولة المقسمة إلى سبع


 سقر وفوتها الججيم ونوتها الـسعير ونوتها الهاوية.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الطور، الآية: الآ. } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزمر، الآية: RY. } \tag{६}
\end{align*}
$$



 من جنسكم، فالرسالة المـجانسة برسول مجانس للمرسَل إليهم هي الحمجة
 يِّنگّم . . التجانس في سائر الأجناس وراء الإنس والجن
 الممجانسة وتلاوة آيات مبشرة ومنذرة كحجة بالغة، فلا موقع لأبعاد الزمان والمكان والقوميات والإقليميات والعنصريات، وإنما رسالة إنسان إلى إنسان




 نقيصة كما القرآن العظيم

فالركن الركين في الدعوة الإلهية تلاوة آبات الله الممبشرة والممنذرة:



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الزمر، الآية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الانعام، الآية: •ها . }
\end{aligned}
$$


أنها حقت فكفروا.



 آلْمَدَّسَةً . . . دخول كلِّ بابَه، تم دخوله ذُركه من بابه.
ولكن الجنة ولها أبواب دون طباق، لا يفترق دخولها عن أبوابها، ولا
 ومقامه، وهم يتعارفون في منازلهم على مختلف درجاتهم

 هب إن هنالك سوقاً للذين كفروا إلى جهنم لأنهـم لا يـجيئونها دون سوق، فلماذا يساق الذين اتقوا إلى الجنة، ولهم إليها شوق دون سوق؟ هذا سوق الاحترام وذلك سوق الاخترام وأين سوق من سوق، حيث

 السباق، فهم - إذاً - يساقون مع الرفاق حيث لا يرضون السباق. (1) (1) (Y) سورة المائدة، الآية: (Y) (r) سورة البقرة، الآية: هـ (r) (E) (E) سورة الزخرف، الآية: (Y)




 خبر عن الخبر لـ وَحًَّّا إِّا . . .


تَحْبِدٍ (1)
(ايساق المتقون إلى الجنة و(قد أمِنوا مِن العذاب وانقطع وار العتـاب


 وكانوا أحق بها وأهلها في ملك دائم ونعيم قائم||(Y)








الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الرابع والعشرون
 الصالح هو ركيزة الإيمان ونمرته.


العرش هنا مصدر الأوامر الربوبية لأهل المحسر، والملانكة - علّهم


 الصالحين، أنبياء وأثمة وملائكة أمّن مـمْ وبين الطالحين أيآ كانوا




سورة التحريم، الآية: 7 .
سورة يونس، الآية: •1.

そ६o




مكيّة وآياتها خمس وثمانون

 ( (管)


(1)

سورة تتسمى باسم رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لأنه كان



 الحواميم السبع وهي كلهـا تاج الترآن(1) وديباج التقرآن(٪) ومي ثـمـرات



القرآن(1) وروضة من رياض الجنة(r) ويا لها من سبع كالسبعة أبواب الجحيم
 الحواميم(





نم الكتابب بوجه عام يحمل من عزته تعالى وعلمه مـا أمكن حمله




أو أن وحَّمَ مبتدأ والجملة خبره، فأحمد - محمَّد
 شجرة نمر وإن نمرات القرآن ذوات حم مين من روضات ميخصبات معشبات متجاورات فيات فمن أحب أن يرتع ني رياض الجنة فليقرا الحوراميم . . المصلر أخرج اللديلمي وابن مردويه عن سمرة بن جندب مبر مرنوهاً: .

 اللهم لا تدخل من مذا الباب من كان يؤمن بي ويقرتئي

اللسع مكان التوراة وأططاني الراهات إلى الطوراسين مكان الإنجيل وأططاني ما بين الطرا المين إلى الحواميم مكان الزيور ونضضلني بالحواميم والمفصل ما ما ترأمن نبي تبلي . سورة غافر، الآية: YA.
سورة آل عمران، الآية: 1YA.

الكتاب، حيث القابلية ظرف للفاعلية فكأنه هو التنزيل، أم آن محمداً هو



هنا إلا (موه").
لتنزيل الكتاب مرحلتان أولاهما تنزيله نجوماً متفرقة، وأخراهمما تنزيله


بخاتمة الوحي
ولأن الغالب على جو السورة هو المعركة الثورة بين الحق والباطل بأية صورة، حاملة معارض لمصارع الغابرين وعبرة للباقين، لنلك تلبت التدئ فيما



: الْ
هذه الست والعزيز العليم أوصاف نمانية كأبواب الجنة الثمان، تفتتح اللسورة بها، مزيجة من صفات الجـلال والجمال التدال الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النـكال والنقمة.
وإنها مجموعة صفات ذات علاقات موضوعية بمحتويات السورة، فكل
 المتوحدَين فيما تتوحد بذاته الواحدة، منحصرة فيه منحسرة عن سواه! .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يس، الآية: } 79 . \\
& \text { (Y) (Y) (Y (Y) } \\
& \text { (r) سورة مود، الآية: عا }
\end{aligned}
$$

والعطف بين غافر الذنب وقابل التوبب لانعطافهما في أصل الرحمة
 ويُستعمل في كل ما يُستوخم عقباه، فإن كانت عقبى الأولى فهو من أحسن الصالحات وإن كانت الأخرى فمن أنحس الطالحات.

والغَفر هو الستر دفعاً أو رفعاً، فالغفر عن ذنوب المعصصومين يختص باللنْب الصالح كما للرسول محمد

 فكالثاني، دون رفع لخلفيَّة عصيان على أية حال.
والتَّوب هو الرجوع إلى الله، إما عن عصيان فهو قابله، أم عن نقصـان

 والمخلِمِين أن يتقبلهم في حماه ويفتح لهم بابه بلا حجاب!



شروطها، المسرودة في الذكر الحكيم.
 والطول هو المنة والإنعام الطائل، لا انقطاع له بانقطاع العبد عن ربه، فكلما استغفر بعد ذنب أم تاب يجد اله تواباً رحيماً، نم لا لا انقطاع له إلذا ركز في محلِّه اللائق، ومن طوله أن يعفو عن شديد العقاب بعد ركزه بحقه إن لم يكن خلاف العدل بالنسبة لآخرين

 المبدأ لا سواه، وهو المرجع لا سواه، وليس الأمر بينهما إلَّا له لا سواه.


( ${ }^{(1)}$

 بظاهر الحياة الدنيا، فـ ولَا يَغْرَنَّكَ . . .


 دون من يتوب فيتوب الش عليهم ويخفف عنهم.
فلأن جدال الكافر هو كافر الجدال وحجتهم داحبّ





 كفر||(I) وإن لم يكن عن كفر .
(1) سورة آل عمراذ، الآيتان: 197، 194. 197.
\& (
(Y)

 إلى دور، نعمة ودولة أماهيه من زخرفات حياة الغرور.

جدال الذين آمنوا في آيات اله يُخيف ويعز غير ثـابتي الإيمان دون انتقاص فيها وانتقاض لها، ولكـن الـمؤمـن مـا يـجادل في آيات الله إلًّا استنباطاً لها، ولو انجرف إلى جدال بالباطل ومراء أصبح كفرأ عملياً كما نبه

- به الرسول

ولكن الذين كفروا هـم وحدهـم المـجادلون في آيات الله إبطالآ لها،




 حْ يرجعونه فنعاقبهم بما كانوا يعملون.
= النبي




 (1) سورة إبراميم، الآية: YQ. (Y) سورة آل عمران، الآية: (r) سورة الأنفال، الآلية: 09.




فهم داحضون كما حجتهم داحضة.
 فقد جمع لهم دحض يوم الدنيا التي دحض يوم الدين.















(1) سورة الحاتة، الآية:
(Y) راجع ع Y

حملة العرش يومئذ نمانية، وما ندري قبله كم هيه، هل مـم الثمانية أم

 المحمولون مع العرش من حوله؟ وحمل العرش - فقط - هو المحور في آية



 أن واضح التعبير عنه هالذلين يحملون العرش يسبحون ومن حولهِ ففي عطف
 العرش، وإن كانوا مع الحملة يسبحون ويؤمنون ويستغفرون . . .
سورة الحامة، الآية: Vo الآلية. .V.




 في كتبه إنه المحمول بل قال : إنه الحامل في البر والبحر والمسسك للسماوات وال والارض ان ان





 الحامل لهم الحانظ لهم الممسك القانم ملى كل نفس وفوق كل شيء وعلا كل شي، ولا=

وعلى أية حال فالحامل أفضل من المحمول وأكمل، فمن يُحمَلون مع
العرش هم دون الحاملين، أفيبقى بعلُ احتمال أن أن استواءه تعالى على والى العرش جلوسه عليه وارتكانه فيحمل مع المحمولين، وقد إلد كان وان ولا عرش ور ولا حا حاملَ
 اله المحمولين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى (1)

 تسبيحاً بالحمد، لا حمداً فقط أو تسبيحاً فقط، حيث التسبيح سلب لما لا لا

 والإنبات، وهو الحري في توصيف الذات، فقولهم إنه عليم، تسبيح له عن
 بجاهل على الإطلاق ولا بعالم كالعلماء!
=

 مواتفهم فقال أبو الحسن





 اللنين حول العرش، وفيه ح 17 شرف الدين النين النجفي ثال وروي عن ممرو بن شمر عن جابر



 لهولاء الكرام، إلى الرد على الذين يتخذونهم أربابآ من دون الهّ من ملائكة

 وملامح الإيمان أياً كان ظاهرة في وحدة الككون وتناسقه، ووحدة التدبير وترافقه، ووحدة الوحي بتواتره، فليس لكـلٍ من هؤلاء ربوبية بعرشـه الخاص، وانما حمل لعرش العلم والرحمة إلى من يشاء من عباده دون خِيرَة

(1) يَوْمَرْنَ
 آمنوا، وليس لأنفسهم علَّه لأنهم معصومون لا يعصون، ألا الدعاء أن يدعو الداعي لغيره متناسياً نفسه، ثم اله يغفر له كما للمدعوين،

 استغفروا لأنفسهم، ودعاءُ الاستغفار يختلف عن سائر الدعاء، فعلى الدار الداعي أن يصلح نفسه باستغفاره لنفسه حتى يستصلح غيره باستغفاره لاره الهمّ، مهما كان
 عن كل وارد وشارد لا يناسب ساحة النبوة.


$$
\begin{equation*}
\text { سورة محمد، التحريم، الآية: } 19 \text {. } 7 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

الفرقاذ في تفسير الفرآن//الجزء الرابع والعشرون
 والعلم، فلا تسع الرحمة ما لم يسع العلم، ولا تفيد سعة العلم ما لم تسع
 تسمح لمطلق الغفر والغفر المطلق عن أي ذنب كان، فلأنه واسع الرحمة

(َ) ${ }^{\text {آَمِنَةٍ }}$

 كامنة، فإنها كلها ذرائع لاتباع سبيل اله، فلا غفران للذين تابوا ولم يتبعوا سبيل الله، إذ ليست التوبة إلًا عن انحراف السبيل .

وترى إذا كانت رحمته وسعت كل شيء كما علمه فلماذا يحرم عنها غير المؤمنين؟ إنها وسعت كل شيء إمكانيةَ الشمول دون ضيق أو مضايقة ولكن


(8) . . . .

وإذا تم الغفران بالتوبة فقد تمت الوقاية عن عذاب الجحيم، فما هو إذاً
 لا يحتاج إلى توبة وغفران، أم وتعم الدفع والرفع عموماً بعد خصوص،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأعران، الآية: } 107 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

اجتياثاً صارماً لبواعث الجحيم، وقد تعم (السيئاتل سيئات المسيئين سوامم
 سُؤُ ألمَذَابِ(1) فإنها وقاية الدفع عما مكروا بموسى أن يفتكوا به ويقتلوه! .

 وإذا كانت الدعاء »للذين آمنوا وتابوا واتبعوا سبيلك") فـ (همب" في

 .


 وأزواجهم في ظامر اللفظ، ولكنما اللنرية في الطور هي ذرية الإيمان

 وعل" الأزواج تعم الذكران والإناث كما تعم كافة القُرناء في الإيمان، واختص بالذكر الآباء والذريات لاختصـاص قرابة الإيمان، فلانرية الانران الطور
 علَّها - تشمل كافة القرناء أنيبِاء وغير أنيبِاء.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة غارن، الآية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الطرر، الآلية: (Y) }
\end{aligned}
$$

 من لوازم وسعة العلم والرحمة، استشفاعاً بسعة رحمته وعلمه يضـع العزة حيث تقتضيها الحكمة!


ؤوَقِهـمُ


والسيآت حين تُفرد دون مقابل تعني المعاصي كلها صـغيرة وكبيرة،
 ودفعاً بالتسديد عمن هاجمت عليه ولنَّا يبتلى، وهذا يليق بأصول الإيمان وذلك يناسب فروعه.

تم إذا تبقَّت سيئات عُملت دون توبة عنها أم توبة من الله عليه لُعظمها









$$
\text { (1) سورة الطرر، الآية: } 17 \text {. }
$$

المقت هو أشد الكُره، فقد كرهوا أنفسهم بأشدها لمَّا دُعوا إلى الإيمان بحججه ولصالحهم في الدارين فكفروا، وقد خيّل إليهم أنهم غالبون أحرار


 يحسنون صنعاً قصوراً عن تقصير ـ
أنتم تُّلّعون اليوم على مصيركم الدنيا في غفلة، وما أوجع ذلك التذكير في التأنيب في ذلك الموقف الرهيب العصيب!
 وقد عاشوا نكران ربوبيته! إنهم يستعطفون الرب بعطف ربوبيته، وقضيتُها العذاب عدلاً للكافرين، كما أنها الثواب فضـلا للمؤمنين.

ترى الإماتة الأولى هي الموتة الكائنة قبل الحياة الدنيا، فالإحياءة الأولى هي إحياؤها، نم الإماتة الثانية هي عن اللايلاة الدنيا فالإلإحياءة الثانية


والموتة الأولى ليست عن إماتة، فإنما خلقت الأجنة ميتات نم أُحييت! تم ليست لهم في هاتين الموتتين ذكرى يعترفون بها بذنوبهـمه، مههما كانت لهم في الإحياءة الثانية فليكتفوا بها في اعتذارهم وذكرافمب!

> سورة البقرة، الآية: YA .




أم أن الأولى إماتة عن الحياة الدنيا تم الإحياء للبرزخ نم الإماتة عنه

 وإحياءتين في كلها هذه الذكرى؟
والحياة البرزخية لا تحتاج إلى إحياء آخر بعد الإحياء في الأولى، فإنها استمرارية الحياة الدنيا، إذ لم يحصل بـالـموت إلا انفصـال الروح بـدندنه البرزخي عن بدن الدنيا! :م ولا ذكرى في هذه الإماتة الاولى وقد كانوا


 إذ لم تكن فيها ذكرى؟
وليست الرجعة إلَّا لمن محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً،
 حالة عامة لأهل النار، كما هي لأهل الجنة، مهمان اسما استثني عن هؤلاء هإلا من شاء اللها ولكنهم داخلون فيمن يرجع فموتتان أيضاً، أو استنئي الإحياء

 الإيمان أو الكفر! أم الأولى هي عن الحياة الدنيا، والثانية عن الحياة البرزخية، والإحياءة الأولى للأولى والأخرى عن الموتة البرزخية للحياة الأخرى، وفي مجموعها
(1) سورة الدخان، الآية: به.
(Y) المصلر ح 19 القمي تال الصادق
 خاص لأقوام في الرجعة بعد الموت نتجري في القيامة فبعال للقوم الظالمين .





 إحياءَة ثانية للأخرى، ولكنما الأكثرية الساحقة مـم أهل البرزخ يوم الصعقة. فمن الناس من له إماتات وإحياءات ثلات، وهم مـمن يرجعون وما يوم الرجعة وهم أموات يوم الصعقة وليسوا ممن شاء الله وقليل ما هم! ومنهم من لهم إماتة واحدة وهم الأحياء يوم الصعقة من غير أهم الرجعة وليسوا ممن شاء اله، وقليل ما مم!
 الصعقة، فكثير منهم تأخله الصعقة وهي إماتته الثانية، وقليل منهم مـم مـم

 فلا موتة لهم إلا إحياءة واحدة للحياة الدنيا ومي تستمر إلى الأخرى؟
 شاء الهّه كلهم ممن مَّضض الإيمان محضاً فراجعٌ يوم الرجعة نم يموت، وما وما
 فالضابطة العامة مي الإماتتان والإحياءتان، مهما شذ عنها أقل منهما أو

أكثر، وقد تزيد إلى أربع كالذي أماته الله مائة عام تم بعثئه، إن لم يكن ممن الم
 الرابعة يوم الصعقة، ولكنما الآية تتحدث عن الران الأغلبية الساحقة فإن لهم











 أن التوحيد سابق محقق أصيل طول الزمن، فإنه قضية العقل والفطرة،

 الزمن! لا حجة له في أي حقل من الحققول، أم أي عقل من العقول، فيا
 إن يُشرك ويكفروا إن يوحَّد!
$\qquad$ vV :سورة الزخرف، الآية، (Y)

## الفهرس

## تِّمة سورة يس



## سورة الصـافات


سورة الصافات، الآيات: 9 س
سورة الصافات، الآيات: |rv .......................... |Ir-V| V|
loV
سورة الصافات، الآيات: £


سورة ص

IVV $\qquad$ سورة ص، الآيات: 1 - 17

1ィィ $\qquad$ سورة ص، الآيات: Y - اV

191 $\qquad$ سورة ص، الآيات: • • - ع ع

YY. $\qquad$ سورة ص، الآيات: 0 ع -
ry $\qquad$ سورة ص، الآيات: 9 ع - צ

YYV $\qquad$ سورة ص، الآيات:

سورة الزمر

YrV $\qquad$ سورة الزمر، الآليات: 17-17

YTY $\qquad$ سورة الزمر، الآبات: WV - IV
yar $\qquad$ or - r^: سورة الزمر، الآيات
mll $\qquad$ سورة الزمر، الآيات: سه -
rr $\qquad$ Vo -

سورة غافر
r£V $\qquad$ سورة غافر، الآيات: 1-7 ros $\qquad$ سورة الزمر، الآيات: Y - V

